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Custer und Black Kettle
Am 27. November 1868 unternahm die 7. Kavallerie der Vereinigten
Staaten einen iiberfallartigen Angriff auf ein Dorf der Cheyenne im
westlichen Oklahoma. Die darauffolgende Schlacht und das Massaker
waren nicht nur ein Aufeinanderprallen zweier Kulturen, sondern ebenso eine Konfrontation zwischen einem Offizier, dem Befehlshaber der
Kavallerie, George Armstrong Custer, und einem der bedeutendsten
Fiirsprecher des Friedens, dem Indianerhauptling Black Kettle. Der
Oberfall am Washita zahlt zu den am heftigsten umstrittenen Aktionen
der US-Armee im Verlauf der Indianerkriege. Entweder wird das Blutbad am Washita als triumphaler Sieg dargestellt, <lurch den die meisten Plainsindianer befriedet wurden, oder als willkiirliche und sinnlose Grausamkeit, die vermutlich 103 unschuldige Menschen das Leben kostete.
Im Mittelpunkt dieses Buches steht das Verhalten von George
Armstrong Custer. Noch heute zahlt Custer zu den umstrittensten Gestalten der amerikanischen Geschichte. Bei Historikern lost die blofSe
Nennung seines Namens lebhafte Diskussionen iiber seine Erfolge und
Fehlschlage aus. 1
Gegenstand dieser Kontroversen sind vor allem Custers Unternehmungen wahrend der Indianerkriege; seine bemerkenswerten Erfolge im
amerikanischen Biirgerkrieg 1861-1865 dagegen werden in weit geringerem MafSe diskutiert. Zu Beginn des Krieges hatte Custer die Militarakademie der Vereinigten Staaten in West Point, New York absolviert
und trat im Rang eines Lieutenants in die Armee ein. Sein draufgangerisches Temperament und seine charismatische Personlichkeit erregten die Aufmerksamkeit vieler hoher Offiziere, und Custer durchlief
die militarischen Range in phanomenal kurzer Zeit. Am Ende des Biirgerkrieges, im Alter von 25 Jahren, war er bis zum Generalmajor im
Brevetrang aufgestiegen und befehligte ein Kavalleriekorps. Im Biirgerkrieg hatte der ,,Boy General" sich in vielen Gefechten hervorgetan,
darunter bei der vorentscheidenden Schlacht um Gettysburg im Jahre
1863, als er den Feind bei jeder sich bietenden Gelegenheit attackierte. 2
Diese Taktik erwies sich als sehr wirkungsvoll, kostete jedoch grofSe
Opfer, so dafS Custers Brigade hohere Verluste zu verzeichnen hatte als
jede andere US-Kavalleriebrigade vergleichbarer Starke im Sezessionskrieg.3 Ungeachtet der enormen Verluste erwies sich Custers aggressive Taktik, wenn er dem Feind zahlenmafSig iiberlegen war, als aufSerst
wirkungsvoll. Diese Aggressivitat fiihrte auch zu Custers Untergang,
6

als er 1876 am Little Bighorn auf eine grofSere Zahl indianischer Feinde
traf.
Trotz seiner Erfolge in den Schlachten des Biirgerkriegs war Custer ein
riicksichtsloser, ja gewaltatiger Truppenfiihrer; im Laufe seiner gesamten Karriere sah er sich immer wieder mit Klagen iiber seine Brutalitat
konfrontiert. DafS die Armee der Vereinigten Staaten dazu iiberging,
auf feindlichem Territorium den Krieg auf die Zivilbevolkerung auszuweiten, indem sie Hauser, Laden und Farmen niederbrannte, um
Mittel und Moglichkeiten des siidstaatlichen Widerstandes zu brechen,
zahlt zu den fragwiirdigsten Handlungen der US-Armee. Eine der Gegenden, die es am schlimmsten traf, war das Shenandoah Valley in Virginia im Jahre 1864. Bei den Zerst6rungsaktionen war General Phil
Sheridan Befehlshaber der US-Truppen, und er bediente sich Custers,
der fiir den grofSten Teil der Verwiistungen sorgte. Sheridan briistete
sich damit, das Tal dermafSen verheert zu haben, dafS selbst eine Krahe,
die dariiber hinwegfliegen wiirde, ohne Proviant verhungern miisse. 4
Spater, wahrend der Indianerkriege, arbeiteten Sheridan und Custer
beim Kampf gegen die Cheyenne und andere Stamme in ahnlicher
Weise zusammen.
Das Shenandoah Valley besafS aber nicht nur wertvolle Ressourcen, die
die Unionstruppen zu zerst6ren versuchten - dort waren auch konfoderierte Truppen stationiert, deren Vertreibung sich als so gut wie unmoglich erwies. Einen wesentlichen Anteil am erfolgreichen Widerstand
hatte John Singleton Mosby, der geschickte Kommandeur, der mehrere
hundert Soldaten im Tal befehligte. 5 Trotz seiner vergleichsweise geringen Mannschaftsstarke gelang es Mosby, die Versorgungslinie der USArmee praktisch nach Belieben anzugreifen, so dafS die Kontrolle iiber
das Gebiet fiir die Unionstruppen sehr schwierig wurde. Wie in seiner
gesamten militarischen Laufbahn, schlug Custer auch in diesem Fall
mit brutaler Harte zuriick - wie stets, wenn er bei seinen Operationen
behindert wurde oder sein Ruf als schneidiger junger Draufganger in
Gefahr geriet. Custer griff zu immer drastischeren MafSnahmen, um
die Bedrohung <lurch Mosby zu beseitigen; er liefS sogar Kriegsgefangene exekutieren.
Nach einem Scharmiitzel wurde Charles McMaster, ein Offizier der
Unionsarmee, mit einem KopfschufS aufgefunden. Er lebte noch lange
genug, um seinen Kameraden zu berichten, dafS er sich ergeben wollte,
bevor man ihn niederschofS. Die Konfoderierten stellten die Sache jedoch anders dar. Sie erklarten, McMaster sei moglicherweise mit der
Absicht vom Pferd gestiegen, sich zu ergeben, habe aber noch seinen
7

Degen und seinen Revolver in Handen gehalten und auf seine Feinde
geschossen, als diese herankamen. Was auch geschehen sein mag - dieser Zwischenfall verschaffte Custer einen Vorwand, Rache fur die Riickschlage zu nehmen, die der Gegner ihm zugefugt hatte: Als Vergeltungsakt befahl der ,,Boy General" die ErschieBung mehrerer Kriegsgefangener. 6
Bei den Exekutionen im September 1864 fuhrte Custer personlich <las
Kommando. Er hatte eine Vorliebe fiir <las Theatralische; so zog er beispielsweise oft zu den schmissigen Klangen seiner Militarkapelle in
die Schlacht. Diesmal jedoch befahl er den Musikern, eine Trauermelodie
zu spielen, als die Opfer zum ErschieBungsplatz gefiihrt wurden. Custer
war wie ein Dandy bei einem Parademarsch gekleidet. ,,Er trug eine
prachtige Uniform aus glanzendem Samt", erinnerte sich ein Augenzeuge, ,,und sein vorderer Sattelbaum war silbern oder golden umwikkelt ... Mit seinen blonden Locken, die ihm bis auf die Schultern fielen,
sah er beeindruckend aus." 7
Zwei Kriegsgefangene, David L. Jones und Lucien Love, wurden an
die Wand einer Methodistenkirche gestellt und erschossen. Love war
erst 17 Jahre alt. Ein anderer Gefangener, Thomas E. Anderson - ein
verheirateter Mann, Yater von zwei Kindern - wurde unter einer Ulme
exekutiert. Das vielleicht bemitleidenswerteste Opfer war Henry
Rhodes, ebenfalls erst 17. Rhodes war zu jung fiir den Militardienst
und deshalb zu Hause geblieben, um seiner Schwester und der verwitweten Mutter zu helfen. Doch als er Mosbys Manner in Richtung seines Elternhauses reiten sah, packte ihn die Kampfeslust. Er borgte sich
ein Pferd und versuchte, sich Mosbys Truppe anzuschlieBen. Doch bald
verlieBen das Tier die Krafte, und Rhodes wurde von Unionssoldaten
gefangengenommen. Alsman Rhodes zum ErschieBungsplatz brachte,
eilte seine Mutter zu ihm, umarmte ihn und flehte um Gnade. Doch
Manner aus Custers Brigade fiihrten Rhodes auf ein Feld. Die Schreie
seiner Mutter, die um sein Leben bettelte, mischten sich mit dem Krachen der Schiisse, die Rhodes toteten. Zwei andere Manner wurden
gehangt, nachdem sie sich geweigert hatten, Mosbys Verstecke zu verraten.8
Niemand iibernahm die Verantwortung fiir die Exekution dieser Manner, <loch sie wurden mit Custers Wissen und Einverstandnis vorgenommen. So gab denn auch Mosby dem ,,Boy General" die Schuld an
den Exekutionen. Er verzieh Custer nie. Mosby schrieb: ,,Ein Mann,
der iiber den Kopfen von Frauen und Kindern aus Rache Hauser anziinden laBt, wie Custer es getan hat, schreckt auch vor Mord nicht
8

zuriick ... (und) ein Marder leugnet fiir gewohnlich seine Taten." 9
Durch solche Brutalitaten wurde natiirlich die Gefahr v on
Vergeltungsaktionen heraufbeschworen: Mosby beschloB, nun seinerseits Kriegsgefangene exekutieren zu lassen, um die Streitkrafte der
Union von weiteren Morden abzuhalten. Als ein Trupp Soldaten aus
Custers Einheit gefangengenommen wurden, erteilte Mosby den Befehl, als VergeltungsmaBnahme sieben dieser Manner zu erschieBen.
Am 11. November 1864 schrieb Mosby an Phil Sheridan, er habe 700
weitere Kriegsgefangene, die ebenfalls exekutiert werden konnten; er
wolle die Manner jedoch verschonen, ,,es sei denn, ein neuerlicher Akt
der Barbarei zwingt mich wider meinen Willen, MaBnahmen zu ergreifen, die gegen alle Regeln der Menschlichkeit verstoBen." 10 Mosbys
Racheakt beendete Custers Gefangenenexekutionen, <loch dieses Beispiel zeigt, daB Custer die Gewohnheit, zur Erreichung bestimmter Ziele
unschuldige Opfer zu tOten, bereits pflegte, bevor er gegen die Indianer zu Felde zog.
Die Soldaten, die spater in den Indianerkriegen unter Custer dienten,
waren erstaunt gewesen zu erfahren, daB ihr ,,Boy General" im Biirgerkrieg bei seinen Mannern beliebt war. Doch mit dem Ende des Civil
War endete auch Custers Popularitat. Die Vereinigten Staaten richteten
ihr Augenmerk nun auf das von franzosischen Truppen besetzte Mexiko. Custers Einheit und andere Truppen wurden nach Texas entsandt,
um den Franzosen mit der Invasion Mexikos zu drohen. Zurn erstenmal fiihrte der General seine Soldaten in den Westen - und das erste
Mal stand er vor erheblichen Problemen, die Disziplin der Truppe zu
wahren. Die Manner, die er diesmal fiihrte, waren in die Armee eingetreten, um ihr Land wiederzuvereinen; sie hatten kein Verlangen, in
Mexiko zu kampfen. Ihre Arbeit war getan; jetzt wollten sie zuriick in
die Heimat.
GemaB den Befehlen Phil Sheridans, strengste Disziplin zu wahren, griff
Custer bei seinen Soldaten immer harter durch. Trotzdem ,,desertierten die Manner in Bataillons- und Zugstarke." Einen der Deserteure,
Private William A. Wilson, lieB Custer erschieBen, nachdem der Mann
gefaBt worden war. Wilson hatte irn Biirgerkrieg tapfer gekarnpft, und
sein einziges Verbrechen bestand darin, daB er nach Hause wollte, zu
Frau und Kindern. Andere Deserteure verschonte Custer nur deshalb,
weil die eigenen Soldaten drohten, ihn zu toten, falls er nicht nachgab.
Doch es wurden drakonische Strafen verhangt. 11
Auf dem Marsch nach Texas befahl Custer den Soldaten, keine Nahrungsmittel bei der Zivilbevolkerung zu erbeuten; VerstoBe wurden
9

durch Kahlscheren des Kopfes und Auspeitschen geahndet- ohne vorheriges Verfahren, bei dem die Schuld oder Unschuld des Betreffenden
ermittelt werden konnte. Der Befehl zum Auspeitschen war rechtswidrig, da der KongreB der Vereinigten Staaten diese Strafe bereits im August 1861 durch ein Gesetz untersagt hatte. AuBerdem besaB jeder
Armeeangehorige das Recht auf Anhorung.
Dach Custers Truppe hungerte; die Essensrationen waren zu klein. Als
mehrere Kavalleristen ein Kalb schlachteten, wurden sie verhaftet; drei
dieser Manner lieB Custer auspeitschen. Einige Tage spater wurden zwei
weitere wegen eines ,,ahnlichen Vergehens mit fiinfundzwanzig Peitschenhieben bestraft. 12
Als Custer und seine Truppe schlieBlich in Houston, Texas eintrafen,
wurde der ,,Boy General" von seinen Mannern gehaBt. Diese tiefe Abneigung seiner Soldaten gegeniiber Custer - wohlgemerkt nach dem
Ende des Biirgerkrieges -, blieb fi.ir den Rest seines Lebens bestehen.
Einer seiner Soldaten, Charles Windolph, der ,,alteste Oberlebende der
Schlacht am Little Bighorn 1876, faBte die Meinung vieler Kameraden
iiber Custer in klare Worte. Nach einem sehr langen Leben - er starb
1950 im Alter von neunundneunzig Jahren - erklarte Windolph seinen
Enkelkindern, Custer sei der ,,niedertrachtigste, i.iberheblichste Mann"
gewesen, den er je gekannt habe. 13
Die Erfahrungen Black Kettles im Biirgerkrieg standen in krassem Gegensatz zu denen Custers. Wahrend der Kavalleriekommandeur seine
Tiichtigkeit in vielen Schlachten unter Beweis stellte, warder Indianerhauptling ein unermi.idlicher Anwalt des Friedens. Dach auch er wurde ein Opfer eines der beriichtigtsten Massaker in der amerikanischen
Geschichte. Black Kettle (Moka-ta-va-tah) wurde zwischen .1803 und
1817 geboren. Als junger Mann tat er sich als Krieger hervor, der sich
im Kampf gegen andere indianische Stamme auszeichnete, doch als
die WeiBen kamen, wurde und blieb er ein Fi.irsprecher des Friedens
mit dem weiBen Mann. ,,Black Kettle war kein feindseliger Mensch und
ist es nie gewesen; er riihmte sich sogar, niemals die Hand gegen einen
WeiBen erhoben zu haben, ob Mann, Frau oder Kind ... Er war ein sanftmiitiger, friedlicher und freundlicher alter Mann." 14
Obwohl Black Kettles Friedenspolitik gegeni.iber den WeiBen bei seinem eigenen Volk umstritten war, besaB er nach Aussage des lndianeragenten und personlichen Freundes des Hauptlings, Edward W.
Wynkoop, EinfluB auf sehr viele Cheyenne (Tsistsistas), was vor allem
auf seine ,,Fahigkeiten und Klugheit auf diplomatischem Gebiet" zu10

riickzufiihren war, weniger auf seine tapferen Taten auf den Schlachtfeld." Das Leben des Hauptlings und seine gewaltigen Anstrengungen galten dem Ziel, den Frieden und die Freundschaft zwischen seiner Rasse und den weiBen Eindringlingen zu wahren." 15
Black Kettle sprach haufig vom guten Verhaltnis zu den weiBen Siedlern und war dafiir bekannt, den neuen Siedlern umfassende Zugestandnisse zu machen. Black Kettle zahlte zu der Gruppe von Fiihrern
der Cheyenne und Arapaho, die bereits 1861 den Vertrag von Fort Wise
unterzeichneten, in dem der Siedlungsraum der Indianer auf ein kleines Terri tori um beschrankt wurde, in dem sie nicht mehr jagen durften
und statt <lessen ein Leben als Farmer fiihren muBten. Doch zu einer so
radikalen Abkehr von ihrer traditionellen Lebensweise als Bisonjager
waren viele Indianer nicht bereit; sie iibten heftige Kritik an Black Kettle
und den anderen Stammesfiihrern und warfen ihnen vor, einen groBen
Teil des angestammten indianischen Landes aufgegeben zu haben. Nur
wenige lndianer versuchten, ein Leben zu fiihren, wie es den Bestimmungen des Vertrages entsprach. 16
Doch dieser Riickschlag hinderte Black Kettle nicht daran, seine Bemiihungen um Frieden und Ausgleich fortzusetzen - selbst dann nicht, als
1864 in Colorado der Krieg zwischen WeiBen und Indianern ausbrach.
Im Fruhling kursierte unter den Siedlern das Geriicht, die Cheyenne
hatten es auf einen Krieg abgesehen. Daher beschlossen die Siedler, der
vermeintlichen Drohung dadurch zu begegnen, indem sie selbst den
ersten Schlag fiihrten. Die ahnungslosen Cheyenne waren der Ansicht,
der Friede wiirde nach wie vor bestehen - bis die Colorado-Miliz gegen
sie vorriickte. Und wie dieser Krieg gefiihrt werden sollte, erklii.rte ein
Milizoffizier mit den Worten: Die Dorfer niederbrennen und die Cheyenne toten, wound wann immer man ste findet." 17
Lieutenant George S. Eayre fiihrte im April 1864 einen Feldzug gegen
die Cheyenne, in <lessen Verlauf er zwei indianische Dorfer pliinderte
und niederbrannte. Am 16. Mai 1864 bemerkten die Bewohner von Black
Kettles Dorf, daB Eayres Manner sich naherten, und liefen ihnen entgegen. Hauptling Lean Bear, ,,ein groBer Freund der WeiBen", befahl den
Kriegern, die in der BegriiBungsgruppe mitritten, sie sollten zuriickbleiben, wahrend er nach voranritt, um dem Offizier die Hand zu
schiitteln" und den WeiBen zu zeigen, daB sie nichts zu befiirchten hatten. Lean Bear trug einen Orden auf der Brust, den Prasident Lincoln
ihm verliehen hatte", als der Hauptling im Jahre 1862 als Mitglied einer Friedensabordnung in Washington, D. C. gewesen war. Doch die
Miliz eroffnete das Feuer. Lean Bear und Star, ein weiterer Indianer,
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fielen von ihren Pferden. Dann ritten die Soldaten vor und schossen
noch einmal auf Lean Bear und Star, als diese hilflos am Boden lagen."
Daraufhin erwiderten die Cheyenne das Feuer. Es gab ein groBes
Durcheinander", als weitere Indianer gegen die Milizionare vorriickten, die ,,schrecklich verangstigt" zu sein schienen. Sie schossen zwar
weiter, doch ,,sie zielten sehr schlecht." 18
Die Soldaten befanden sich in einer gefahrlichen Lage, als schlieBlich
Black Kettle einschritt. ,,lmmer wieder ritt er vor den Kriegern auf und
ab und rief: ' Hort auf zu schieBen! Fiihrt keinen Krieg!"'1 9 Black Kettle
ging das Wagnis ein, sich den Zorn des eigenen Stammes zuzuziehen;
er setzte sogar das eigene Leben aufs Spiel, um die Milizsoldaten zu
retten. George Bent - ein Dolmetscher, der mit sehr vielen Indianern
Gesprache ftihrte - erklarte spater, daB keiner von Eayres Mannern
entkommen (ware)", hatte Black Kettle sich anders verhalten. 20
Im Sommer 1864 setzte der Hauptling seine Friedensbemiihungen fort,
wahrend viele jiingere Cheyenne, die sich auBerhalb seines EinfluBbereichs befanden, Krieg gegen die WeiBen fiihrten. Black Kettles Wunsch
nach Verstandigung wird durch einen weiteren Vorfall deutlich: Der
Hauptling erfuhr, daB eine bestimmte Dbereinkunft leichter zu erzielen sei, wenn vier weiBe Gefangene freigelassen wiirden. Daraufhin
tauschte Black Kettle seine eigenen Pferde gegen die Gefangenen ein,
so daB die vier WeiBen freigelassen wurden (September 1864). 21
Um seine friedlichen Absichten zu unterstreichen, erklarte Black Kettle
sich einverstanden, sein Lager an einer langen Biegung des Sand Creek
aufzuschlagen. Major Scott J. Anthony versicherte ihm, daB seine Leute an diesem Ort vollkommen sicher vor Angriffen durch weiBe Truppen waren. Die Indianer glaubten diese Luge; deshalb waren sie leicht
aufzufinden, als Colonel John M. Chivington und seine Colorado-Miliz am Morgen des 29. November 1864 das Lager angriff. Major Anthony
begleitete Chivington und beteiligte sich an dem Massaker. 22
Als Black Kettle die heranriickenden Truppen sah, band er eine groBe
amerikanische Flagge sowie die weiBe Fahne der Kapitulation an den
Pfahl einer Lodge und winkte den Soldaten, als diese naher kamen.
Die Milizionare beachteten diese Gesten jedoch nicht und eroffneten
sofort das Feuer. Fassungslos beobachtete Black Kettle, was geschah
und blieb bei den Flaggen stehen, wahrend um ihn herum seine
Stammesangehorigen die Flucht ergriffen. Als der Hauptling sah, daB
sogar Frauen und Kinder erbarmungslos niedergeschossen wurden,
versuchten auch er und seine Frau, Medicine Woman Later, zu entkommen. Soldaten verfolgten die beiden, und Medicine Woman Later wur11
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de von einer Kugel getroffen. Black Kettle hielt seine Frau fiir tot und
lieB sie zuriick, wahrend er selbst die Flucht fortsetzte, doch Medicine
Woman Later lebte noch. Als die Soldaten die Frau erreichten, ,,feuerten die Manner mehrere Male auf sie, wahrend sie hilflos im Sand lag."
Der Hauptling fand seine Frau nach dem Massaker. Sie hatten neun
Wunden davongetragen, lebte aber noch. 23 DaB auch Black Kettle mit
dem Leben davongekommen war, bewies den wider alle Erwartungen
ungebrochenen kriegerischen Fintenreichtum des alten Mannes. Andere Hauptlinge, darunter Yellow Wolf, Knock Knee, One Eye und Left
Hand, waren getotet warden.
Das Massaker am Sand Creek war eines der abscheulichsten Verbrechen im Verlauf der Indianerkriege. Die Zahl der get6teten Indianer
wird nie ermittelt werden konnen, doch mindestens 130 Cheyenne
wurden verwundet; der weit iiberwiegende Teil waren Frauen und
Kinder. 24 Offenbar kam es auch zu Vergewaltigungen und Verstiimmelungen, denn in einem offiziellen Bericht heiBt es, die Soldaten hatten
,,Barbareien der widerwartigsten Art (begangen); man kann nur hoffen, daB Menschen, die sich als zivilisiert bezeichnen, noch nie zuvor
solche Taten veriibt haben." 25 Black Kettle war klug genug, mit den
Uberlebenden seines Stammes ins ,,lndianerterritorium" (das spatere
Oklahoma) zu ziehen. Er wollte eine raumliche Trennung zwischen den
Roten und den WeiBen und hatte deshalb den Wunsch, die Dberlebenden weit entfernt von den Ansiedlungen der WeiBen unterzubringen.
Erstaunlicherweise hielten der brutale und sinnlose Angriff und das
Blutbad am Sand Creek den Hauptling nicht davon ab, seine Bemiihungen um Ausgleich und Versohnung zwischen Indianern und WeiBen fortzusetzen. Es ist eine der tragischsten Ironien in der amerikanischen Geschichte, daB Black Kettle, der unermiidliche Fiirsprecher des
Friedens, und seine Frau vier Jahre spater ein weiteres grausames Massaker durch eine Army-Einheit der WeiBen erleben sollten, die diesmal
von George Armstrong Custer gefiihrt wurde.
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Camp Weld-Konferenz am 28. September 1864. Knieend von I. n. r.: Major Edward
W. Wynkoop, Lieutenant Silas Soule. Sitzend von I. n. r.: Neva (Arapaho), Bull Bear
(Cheyenne); Black Kettle (Cheyenne); One Eye (Cheyenne), unbekannt. Stehend von
I. n. r.: Unbekannt, unbekannt, John Smith (Dolmetscher), White Wolf (Kiowa?), Bosse
(Cheyenne), unbekannt, unbekannt. Mit Genehmigung der Colorado Historical Society.
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Black Kettle, Gemfilde von John Metcalf. Mit Genehmigung der Colorado Historical Society.
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Major Edward W. Wynkoop. Mit Genehmigung der Colorado Historical Society.
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Custers Gefangene vom Washita, fotografiert in Fort Dodge. Mit Genehmigung der
Division of Manuscripts, University of Oklahoma Library.

Einige Cheyenne-Frauen und -Kinder, die am Washita in Gefangenschaft gerieten.
Fotografiert in Camp Supply. Mit Genehmigung der Oklahoma State Historical Society.
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Im Oktober 1868, einen Monat vor dem Washita-Massaker, versammelten sich Offiziere

der 7. Kavallerie vor einem Fotografen in Camp Sandy Forsyth am Arkansas River.
Zwei von ihnen sollten am Washita sterben, mehrere andere spater am Little Big Horn.
Stehend von I. n. r.: Dr. Henry Lippincott, Charley Thompson, 2nd Lieutenant Thomas
March, 2nd Lieutenant H. Walworth Smith, Captain Lee Gillette, ist Lieutenant Charles
Brewster, 1st Lieutenant Samual Robbins, Captain George Yates, Dr. Charles Degraw,
Captain Thomas Weir, 1st Lieutenant William Cooke, 1st Lieutenant Owen Hale, 2nd
Lieutenant Edward Law, 2nd Lieutenant Francis Gibson, 1st Lieutnant Edward Godfrey.
Sitzend von I. n. r.: Captain William Thompson, 1st Lieutenant Matthew Berry, 1st
Lieutenant David Wallingford, Captain Albert Barnitz, Captain Edward Myers, Major
Joel Elliott (am Washita geti:itet), 1st Lieutenant Myles Moylan, Captain Louis McLane
Hamilton (Enke! von Alexander Hamilton, geti:itet am Washita), Lieutenant Colonel
Custer, 1st Lieutenant Thomas Wallace (3. Infanterie), 1st Lieutenant Thomas Custer, Dr.
William Rennick, 2nd Lieutenant Edward Mathey, 1st Lieutenant James Bell.
Yale Collection of Western Americana, Beinecke Rare Book and Manuscript Library.)
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Custer fiihrt die 7. Kavallerie
Als die Regierung der Vereinigten Staaten beschloB, den Franzosen in
Mexiko nicht mit Krieg zu drohen, war ein groBer Teil der Arrnee in
Texas aufgelost. Arn 28. Dezernber 1865 wurden Custer und eine Vielzahl andere Generale aus dem Dienst ausgemustert, und der Boy General wurde wieder auf seinen regularen Rang als Captain zuriickgestuft. Doch nach dem Ende des Biirgerkrieges reorganisierte der KongreB die Arrnee, damit diese wieder ihre urspriingliche Aufgabe iibernehmen konnte: den Kampf gegen die Indianer. Zu diesem Zweck
wurde ein neues Kavallerieregiment aufgestellt. Im Juli 1866 wurde
Custer in der 7. Kavallerie der Kommandeursposten im Rang eines Lieutenant Colonel (Oberstleutnant) angeboten - eine Aufgabe, die er mit
Freuden iibernahm. 26
Custer reiste mit seiner Frau Elizabeth nach Fort Riley in Kansas. Am l.
November 1866 iibernahm er das Kommando iiber die 7. Kavallerie.
Doch das Regiment setzte sich aus Rekruten zusamrnen, die im Unterschied zu jenen Mannern, die im Biirgerkrieg gefochten hatten, nicht
mit dem Herzen fiir ihr Land zu kampfen bereit waren. Ungefahr die
Halfte dieser Neulinge waren Einwanderer - zum groBten Teil aus Irland und Deutschland -, die nach einer Beschaftigung und nach Abenteuern im Westen suchten. Doch Strapazen, Langeweile, Krankheiten,
schlechte Verpflegung, niedriger Sold und Custers harte Hand hatten
zur Folge, daB standig eine hohe Zahl an Deserteuren zu verzeichnen
war. Man rechnete damit, daB im Laufe eines Jahres durchschnittlich
ein Viertel der Truppe desertierte. 27 Custer wurde vor die Herausforderung gestellt, trotz all dieser widrigen Umstande eine schlagkraftige
und verlaBliche Kampftruppe zu formen.
Die Fahigkeiten der Offiziere des Regiments hingegen wurden viel
hoher als die der Mannschaften eingeschatzt. Sie waren allesamt erfahrene Soldaten, die sich im Biirgerkrieg haufig auf Kommandoposten
bewahrt hatten. Doch auch auf der Fiihrungsebene gab es bald Probleme: Custers kraftvolle Personlichkeit und die Eifersiichteleien unter den
Offizieren, die sich Konkurrenzkampfe um die wenigen Gelegenheiten
lieferten, die ihnen Beforderungen einbringen konnten, spalteten die
Manner binnen kurzer Zeit in zwei Cliquen auf: die eine war fiir den
Kommandeur, die andere gegen ihn. Zu Anfang konnte Custer sich der
Sympathie von mindestens acht Offizieren sicher sein, darunter Tom
Custer, sein jiingerer Bruder. 28
Zu den Offizieren, die sich zur ,,Anti-Custer-Gruppe" zusammenge-
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schlossen hatten, zahlte anfangs auch Major Wyckliffe Cooper, der stellvertretende Regimentskommandeur, der jedoch im Juni 1867 Selbstmord beging. Captain Albert Barnitz hatte bereits im Biirgerkrieg unter Custer gedient, doch Barnitz' hohe Meinung von seinem Vorgesetzten anderte sich dramatisch. Als Barnitz von Custer festgenommen
wurde, weil er sein Pferd nicht gefiittert hatte, schaumte er wiitend:
,,Er ist mir zutiefst widerwartig! Er ist das Musterbeispiel eines kleinlichen Tyrannen, wie ich es noch nie gesehen habe ... Sollte General Custer
fiir langere Zeit den Befehl iiber dieses Regiment fiihren, und es sieht
ganz danach aus, weiB ich wirklich nicht, wohin das noch fiihren wird."
Bamitz fiigte hinzu, daB Custer sich wegen ,,der riiden Behandlung
gemeiner Soldaten in letzter Zeit und der beschamenden Unhoflichkeiten gegeniiber Offizieren der Achtung und dem Respekt ehrenhafter Manner als nicht wiirdig erwiesen hat." 29
Robert M. West konnte den Regimentskommandeur offenbar von Anfang an nicht ausstehen, doch der groBte Widersacher Custers war vermutlich Captain Frederick W. Benteen. Schon nach ihrer ersten Begegnung betrachtete der Captain die ,,Bemiihungen (Custers), Eindruck
auf mich zu machen", als unertraglich. Benteen schrieb, er habe ,,nie
soviel Prahlerei (gehort), wie ich an diesem Abend iiber mich ergehen
}assen muBte." 30 Im Laufe der Jahre verwandelte sich Benteens anfangliche Abneigung in tiefen HaB, und der Captain blieb lange Zeit einer
der scharfsten Kritiker seines Kommandeurs. Spater brachte Benteen
seine Meinung iiber den Colonel noch einmal mit deutlichen Worten
zum Ausdruck: ,,Ich bin sehr stolz, sagen zu konnen, dalS ich ihn als
Marder, Dieb und Liigner verachtete - und fiir jede dieser Anschuldigungen habe ich Beweise." 31 Die Uneinigkeit iiber den Colonel im Offizierskorps der 7. Kavallerie blieb bis zu Custers Tod bestehen.
In seinen Memoiren brachte Custer eine hochst geringschatzige Meinung iiber die Indianer zum Ausdruck. Diese menschenverachtende
Einstellung beeinfluBte seine Art der Kriegsfiihrung gegen die Cheyenne und andere Stamme. Wer den lndianer als ,,edlen roten Mann"
betrachtete, dem zeigte Custer offen seine Verachtung - wobei seine
Ansichten <lurch die Brutalitat der Auseinandersetzung zwischen Rot
und WeifS wahrscheinlich noch verhartet wurden. Fur ihn selbst war
ein Indianer ,,ein in jeder Hinsicht primitiver Barbar ... <lessen grausame und boshafte Natur die jeder wilden Bestie in der Wiiste bei weitem iibertrifft." 32
Einen ersten Vorgeschmack auf die bewaffneten Auseinandersetzungen mit den Indianern erhielt das Regiment, als im Friihjahr 1867 in
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Kansas der Krieg zwischen WeifSen und Indianern ausbrach. General
Winfield Scott Hancock zog zu der Zeit mit einer grofSen Armee, zu der
auch Custer und die 7. Kavallerie gehorten, nach Zentralkansas, um
die Cheyenne und Arapaho durch die Starke der US-Armee einzuschiichtern. Hancock traf sich mit einigen Cheyennehauptlingen und
erkliirte ihnen, dafS es schreckliche Konsequenzen haben wiirde, sollten sie die Verbindungslinien in diesem Gebiet bedrohen. ,,Falls ihr jemals einen unserer Transporte aufhaltet", drohte Hancock, und die
Leute dieses Wagenzuges t6tet, werdet ihr vernichtet." 33
Als Hancock mit seinen Truppen weiterzog, bekam er schon bald die
meisterhafte Fiihigkeit der Indianer zu spiiren, einen Gegner auszumanovrieren. Nach Custers Schilderung stellten die Cheyenne zuerst eine
indianische Schlachtenlinie auf, die sich unmittelbar entlang unserer
Marschroute hinzog", wodurch die Krieger das Heranriicken der Soldaten hinauszogerten und den Frauen und Kindern bei einem eventuellen Angriff die Moglichkeit zur Flucht verschafften.
Als Custer den Befehl bekam, einen Trupp fli.ichtender Indianer zu verfolgen, mufSte auch der Colonel die Erfahrung machen, wie einfallsreich seine Widersacher waren. Die Cheyenne verringerten nach und
nach ihre Anzahl, indem sie eine kleine Gruppe nach der anderen vom
Haupttrupp losten, wahrend der Colonel stets nur der grofSten Gruppe
folgte. ,,Die Fiihrte wurde kleiner und kleiner, bis sie gegen fl.inf Uhr
nachmittags so schwach geworden war, dafS man ihr nur noch mit grofSten Schwierigkeiten folgen konnte", bis die Spur praktisch verschwand.34
Hancock hielt die Flucht der Indianer for eine verraterische Tat; sein
Zorn wurde noch grofSer, als eine Poststation bei Smokey Hill angegriffen wurde. ,,Er (Hancock) schlofS daraus, dafS dies nun der Krieg sein
miisse." Der General iibte Vergeltung, indem er ,,ihre (die indianischen)
Dorfer zerstOrte." 35 Ungeachtet der Proteste des Indianeragenten Edward Wynkoop, wurde ein verlassenes indianisches Dorf mit 251 Zelten niedergebrannt. Diese Tat entfachte schliefSlich einen Krieg, der den
Namen ,,blutiger Sommer" trug, denn die Indianer wurden durch diese Vernichtungsaktion nicht eingeschiichtert, sondern im Gegenteil mit
heifSem Zorn erfiillt. 36
Custer setzte die Verfolgung der Indianer fort, blieb aber erfolglos. In
viereinhalb Tagen hatte er mit seiner Kavallerie ergebnislos 150 Meilen
zuriickgelegt. 37 Den Reitersoldaten gelang es nicht, die Indianer einzuholen, deren Ponies den Kavalleriepferden stets an Schnelligkeit iiberlegen waren. In seiner Verzweiflung, die Indianer vielleicht niemals zu
11
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fassen, erklarte Custer: ,,Aller Wahrscheinlichkeit nach werde ich nie
einen von ihnen zu sehen bekommen. Es ist so gut wie unmoglich, sie
einzuholen, wenn sie vorgewarnt sind und uns erwarten, so wie es jetzt
der Fall ist." 38 Custer blieb mit der 7. Kavallerie fiir den Rest des April
und den ganzen Mai in Fort Hayes, wo die Manner unter der mangelhaften Verpflegung und dem schlechten Wetter litten, das die Gegend
in eine Schlammwiiste verwandelte. Die widrigen Umstande - noch
dazu die Vorliebe des Colonels, seine Manner hart heranzunehmen -,
fiihrten in dieser Zeitspanne zu 90 Desertionen aus Custers Regiment. 39
Dennoch war die 7. bald darauf wieder auf dem Marsch; die Manner
legten die 229 Meilen bis Fort McPherson in zehn Tagen zuriick. Mehrere Male hatten sie Indianer gesichtet, aber nicht ergreifen konnen.
Ein weiterer Marsch - 107 Meilen in vier Tagen ,,durch sehr schwieriges
Geliinde" - erbrachte ebenfalls keinen Erfolg.40
Rasch wurde der 7. Kavallerie die kluge indianische Kriegsfiihrung in
all ihren Spielarten vor Augen gefiihrt. Am Morgen des 24. Juni feuerte
ein Soldat, der auf Posten stand, auf eine Gruppe Indianer. Sofort kamen scharenweise Kavalleristen herbeigerannt und richteten ihr Feuer
auf die ,,Hunderte" indianischer Feinde, vondenen.sie umzingelt waren. Custer berichtete, ein Gruppe von Kriegern habe versucht, ,,durch
unser Lager zu preschen, alle unsere Pferde in Stampede zu versetzen
... und uns dann bei passender Gelegenheit zu erledigen." Der Plan
wurde von dem Posten vereitelt, der Alarm geschlagen hatte; er wurde
,,durch eine Gewehrkugel (verwundet), die seinen Korper durchschlug",
doch der Mann iiberlebte. 41
Kurz darauf nahm Captain Lewis Hamilton die Verfolgung eines kleinen Kriegstrupps auf, und ,,die Indianer wand ten ihre iiblichen Taktiken an." Als die Kavalleristen auf den Hugel zu ritten, auf dem die
lndianer erschienen waren ... , zogen sie sich bis auf die nachste Hiigelkuppe zuriick." Dieses Manover wurde so oft wiederholt, bis Hamil tons
Manner sich weit vom Lager entfernt hatten. ,,Dann erschienen die Indianer wieder, in zwei Gruppen aufgeteilt, die verschiedene Richtungen einschlugen." Auch der Captain teilte seine Manner in zwei Gruppen, die die Verfolgung getrennt weiterfiihrten. Als beide Abteilungen
zu weit voneinander entfernt waren, um sich gegenseitig zu helfen,
preschte eine groBe indianische Kriegspartie ,,aus einer Schlucht hervor, so plotzlich, als waren die Krieger dem Erdboden entsprungen ... ,
jagten auf die Kavallerie los, schoB ihre Pfeile ab und erfiillten die Luft
mit ihrem wilden Kriegsgeheul." Bald hatten die Krieger ihre Feinde
umringt und ,,jagten im Kreis um die Soldaten herum, lieBen sich zur
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Seite auf die Flanken ihrer Ponies fallen und zielten mit ihren Karabinern und Pfeilen iiber die Halse ihrer gut abgerichteten Pferde hinweg." Die Kavalleristen hielten die Stellung, und schlieBlich zogen die
Krieger sich zuriick, nachdem sie bewiesen hatten, daf5 sie einen Feind
iiberlisten, angreifen und sich zuriickziehen konnten, wann immer sie
wollten. 42
Am 26. Juni griff ein indianischer Trupp, <lessen Starke ,,zwischen sechsbis 700 Krieger" geschatzt wurde, den Wagenzug an, der Nachschub
for die 7. Kavallerie bringen sollte. Anfangs naherten die Indianer sich
vorsichtig - und ,,plotzlich, mit wildem, gellendem Geschrei, ritt die
gesamte Kriegerschar auf die Frachtwagen los." Die Indianer ,,preschten wild verwegen voran, als wollten sie die Handvoll Kavalleristen
iiber den Haufen reiten, die eine Gefechtsordnung gebildet hatten und
im Kreis um den Wagenzug standen." Das vorsichtige Heranriicken
der Krieger und ihr unvermittelter Angriff waren ein dermaf5en geschicktes Manover, daf5 sogar Custer die ,,iiberlegene - beinahe wunderbare - Macht ihrer Reitkunst" bewunderte. Die Krieger ,,warfen sich
zur Seite an die Flanken ihrer gut abgerichteten Ponies, so daf5 kein Teil
ihrer Korper den Kavalleristen ein Ziel bot, nur ein Fuf5 und der Kopf
eines jeden Kriegers; in dieser Haltung vermochten mit sie ihren Waffen entweder iiber den Pferdehals oder darunter hervor zu schief5en."
Auf diese Weise konnten sie die Korper ihrer Pferde ,,als wirkungsvollen Schild gegen die Kugeln ihrer Gegner" benutzen. Als Verstarkung
nahte, zogen die Krieger sich zuriick und iiberlief5en den Soldaten in
letzter Minute den Sieg. 43
Doch die Unfahigkeit des Regiments, wirkungsvoll gegen die Indianer
zu kampfen, war nicht das einzige Problem der Soldaten. Hinzu kamen die mangelnden Fiihrungsqualitaten Custers: Der Colonel vermiBte
seine Frau so sehr, daf5 er bereit war, einen grof5en Teil seiner Leute in
Gefahr zu bringen, um Elizabeth wiederzusehen. Zweimal schickte er
eine Abteilung seines Regiments mit dem Befehl aus, Elizabeth zu ihm
zu holen, doch beide Kommandos konnten sie nicht auffinden. Gleichzeitig mit diesen Trupps hatte Custer eine Abteilung abkommandiert,
die Nachschub heranschaffen sollte, so daf5 sein Regiment nur noch die
halbe Mannschaftsstarke aufwies, obwohl es im Feld war. 44
Es kam hinzu, daf5 Custer seine Manner unerbittlich vorantrieb. Von
Mitternacht des 4. Juli bis 20 Uhr am Abend des nachsten Tages ritten
seine Manner 65 Meilen ,,ohne einen Tropfen Wasser for unsere Pferde
oder Zugtiere ... was for die armen, stummen Kreaturen eine unsagliche Qual bedeutete." Der Gewaltritt war dermaf5en aufreibend, daf5
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,,viele von den Hunden, die das Regiment begleiteten, an Durst oder
Erschopfung starben." Die Manner waren so miide, daB nicht einmal
ein heftiges Unwetter sie wecken konnte, als sie an diesem Abend endlich Schlaf fanden. 45
Statt den Mannern die dringend notige Erholungspause ZU gonnen,
setzte Custer binnen 24 Stunden den morderischen Ritt fort. Die Kavalleristen besaBen nicht das Stehvermogen ihres Kommandeurs, und viele
hielten diese endlosen Marsche nicht mehr durch. Am nachsten Abend
stahlen sich 40 Mann Pferde und desertierten. Custer zog bis zum nachsten Morgen weiter und legte dabei 15 Meilen zuriick. Als er den Kavalleristen endlich eine einstiindige Rast gewahrte, desertierten 13
weitere Manner am hellichten Tag. 6 Mann hatten es so eilig, das Weite
zu suchen, daB sie zu FuB fliichteten, da es ihnen nicht gelungen, sich
Pferde zu beschaffen.46
Custer war erstaunt iiber das waghalsige, verzweifelte Verhalten dieser Manner. ,,Von einem solchen Vorfall", erklarte er, ,,daB gemeine Soldaten am hellichten Tag vor den Augen ihrer Offiziere desertieren, hat
man noch nie gehort." Als er von einem Plan erfuhr, ,,daB in der Nacht
gut ein Drittel seiner Manner mitsamt ihrer Pferde und Waffen in die
Berge fliehen wollten", was beinahe einer Auflosung seiner Truppe
gleichgekommen ware, ergriff Custer drakonische MaBnahmen. 47 Er
befahl seinem stellvertretenden Kommandeur, Major Joel H. Elliott, die
gefhichteten Soldaten zu ergreifen und erklarte: ,,Ich will, daB Sie die
Manner erschieBen." 48
Elliott und seine Kavalleristen holten die zu FuB gefliichteten Manner
rasch ein. Drei von ihnen, die sich nicht ergeben wollten, wurden erschossen, darunter Charles Johnson, der von zwei Kugeln getroffen
wurde, aber erst spater starb. Der Major behauptete, Johnson hatte ihn
mit der Waffe bedroht, so daB er ihn in den Arm schieBen muBte. Ein
anderer Augenzeuge erklarte jedoch, daB Johnson ,,auf die Knie fiel
und um sein Leben flehte", bevor Lieutenant Cook ihm in den Kopf
schofS. 49
Ein Frachtwagen wurde losgeschickt, um die Verwundeten zu bergen,
deren Verletzungen von einem Arzt behandelt wurden. Doch Custer
befahl ihm, die Behandlung abzubrechen und ,,sich von den Mannern
fernzuhalten." Indem Custer den Verwundeten medizinische Hilfe verweigerte, wollte er wahrscheinlich deutlich machen, daB Deserteure
mit hartester Bestrafung rechnen muBten. Einige Soldaten warfen ihre
Obermantel in den Wagen, als sie daran voriibergingen, damit die verwundeten Kameraden nicht auf den harten Bodenbrettern liegen muB24

ten. Spater erlaubte Custer dem Arzt, Dr. Coats, den Mannern zu helfen, doch Coats erklarte, daB er die Wunden zwei Tage lang nicht verbinden konne. Ihm wurde erlaubt, den MannernArzneien zu verabreichen, um ihre Schmerzen zu lindern, doch die Kameraden hielten an
der Meinung fest, die Verwundeten seien unmenschlich behandelt worden.50
Trotz dieser harten MaBnahmen befiirchtete Custer weitere Desertionen. ,,Dieses Problem wurde dadurch bereinigt, daB samtliche Offiziere der Einheit die ganze Nacht hindurch Wache halten muBten", was
konkret bedeutete, daB ,,die Kompanieoffiziere mit voller Bewaffnung
die ganze Nacht zwischen den Zelten des Lagers hindurchgehen muBten, und (daB) jeder Mann, der zwischen dem Zapfenstreich und dem
Wecken auBerhalb der Grenzen seines Zeltes angetroffen wurde, damit
rechnen muBte, daB auf ihn geschossen wurde." 51 Wieder einmal war
es Custer nicht gelungen, sich der Sympathie und der Treue seiner
Manner zu versichern, so daB er sich gezwungen sah, die Soldaten unter bewaffnete Bewachung zu stellen, um Desertionen zu verhindern.
Als die Leichen von Lieutenant Lyman S. Kidder und seiner 11 Manner
gefunden wurden, muBten die Kavalleristen einmal mehr erkennen,
daB ihre indianischen Gegner grausam und klug waren. Kidder und
sein Trupp waren losgeschickt warden, um zur 7. Kavallerie zu stoBen
und Custer Befehle zu iiberbringen. Doch der junge Lieutenant hatte
die 7., die immer wieder schnell ihre Position wechselte, nicht auffinden konnen und war mit seinen Leuten den Indianern in die Hande
gefallen. Als Custer die Leichen Kidders und der Soldaten entdeckte,
ginger davon aus, daB der Kavallerietrupp sich unklug verhalten und
versucht hatte, schneller zu reiten als die Indianer. Es sei ,,ein gefahrliches Unterfangen, sich im Reiten mit Indianern zu messen", erklarte
Custer, weil die indianischen Ponies den Pferden der Kavalleristen
i.iberlegen seien. Custers Behauptung, dieses ,,Wettrennen" ware von
seiten der WeiBen ,,auf hochst faire Weise ausgetragen worden", wird
durch indianische Berichte widersprochen. 52
Ein Jagdtrupp der Sioux erblickte den Lieutenant und seine Manner
zuerst. Kurz darauf schloB sich eine Gruppe Cheyenne den Sioux an.
Die Indianer holten Kidder ein, der daraufhin versuchte, sich die Feinde vom Leibe zu halten. Er tOtete zwei seiner Gegner, wurde aber rasch
iiberwaltigt. Red Bead, ein Sioux, der in Kidders Trupp als Scout diente, ,,rief den Indianern immer wieder zu, ihn zu verschonen", doch er
wurde als Verrater betrachtet und zusammen mit den WeiBen getotet. 53
Als die 7. Kavallerie Kidders Trupp fand, waren der ,,Gestank" und
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der Zustand der Leichen kaum zu ertragen. Custer erklarte: ,,Der Anblick lieB mir das Blut in den Adem gerinnen." Die Leichen waren ,,libel
zugerichtet" und ,,so schrecklich verstiimmelt und entstellt, daB man
sie kaum noch als Menschen erkennen konnte." Er fiigte hinzu, daB
,,jeder Soldat des Trupps skalpiert und sein Schadel zertriimmert" worden sei. Mehrere Opfer hatten die lndianem lebend ergriffen und zu
Tode gemartert. ,,Einige Korper fanden wir in einem Bett aus Asche. In
der Nahe lagen angekohlte Holzstiicke. Daran erkannten wir, daB die
primitiven Wilden einige (Soldaten) <lurch eine schreckliche Folter mit
Feuer get6tet hatten." 54 Die Kavalleristen der 7. muBten vermutlich noch
lange Zeit daran denken, was ihren Kameraden widerfahren war, und
die schrecklichen Brutalitaten, die ein Jahr darauf am Washita an den
Indianem veriibt wurden, waren moglicherweise eine spate Rache fiir
den Tod Kidders und seiner Manner.
Custers kraftezehrende Marsche wurden fortgesetzt. Am 13. Juli erreichte er mit seinem Regiment Fort Wallace, nachdem er in einer Woche 181
Meilen zuriickgelegt hatte. Begleitet von Elliott und 72 Mannem auf
den besten Pferden, verlieB Custer zwei Tage darauf das Regiment. Der
Colonel behauptete spater, er habe diesen riskanten Ritt unternommen,
weil er fiir sicheren Nachschub sorgen wollte; auBerdem habe er den
Ausbruch einer Choleraepidemie bekampfen und sich neue Befehle und
zusatzliche Pferde holen wollen. Doch keine dieser Behauptungen entsprach der Wahrheit. Wahrscheinlich verlieB Custer sein Regiment, um
seine Frau zu besuchen. 55
Der Ritt war lang und anstrengend. Den Kavalleristen wurde erlaubt,
jede Stunde fiir ein paar Minuten von den Pferden zu steigen und sich
auszuruhen, wobei die Soldaten haufig ,,einschliefen und erst aufwachten, wenn der Befehl zum Weiterritt erteilt wurde." Menschen und Tiere brachen vor Entkraftung zusammen. Sergeant James Connelly erhielt den Befehl, die Pferde zu toten, die nicht mehr weiter konnten,
um zu verhindern, daB die Tiere den lndianern in die Hande fielen;
auBerdem war es seine Aufgabe, ,,die Nachziigler aufzulesen, die am
Ende des Zuges zuriickblieben." Als ein Soldat namens Young als vermiBt gemeldet wurde, machte der Sergeant sich mit 6 Mann auf die
Suche. Young wurde gefunden, <loch da griffen Indianer den Trupp an.
Einer der Soldaten wurde von den Kameraden abgeschnitten und getotet; ein anderer wurde an der Hiifte verwundet. Da die lndianer zahlenmaBig weit iiberlegen waren, lieB Connelly den Toten und den Verwundeten zuriick und ergriff die Flucht. 56
Nach der Riickkehr zum Regiment bei Downer 's Station, ging der Ser-
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geant sofort zu Captain Hamilton und meldete ihm, ein Verwundeter
sei zuri.ickgelassen worden. Hamilton i.iberbrachte Custer die Nachricht; selbstverstandlich rechnete er damit, daB der Colonel einen Trupp
losschicken wi.irde, um den Verwundeten zu bergen. Dach Hamilton
muBte Custer die Meldung zweimal i.iberbringen - und beide Male erklarte der Kommandeur dem Captain, der Mann sei wahrscheinlich
schon tot; auBerdem sei eine Verfolgung der Indianer nicht moglich, da
sie mit Sicherheit )angst verschwunden seien. 57 Custer aB zu Abend,
als er Hamiltons Meldung erhielt. Er ,,zeigte sich unbeeindruckt" und
aB in aller Ruhe zu Ende. Den verwundeten Soldaten zu bergen, hatte
einen Ri.ickmarsch van nur drei Meilen erforderlich gemacht, <loch
Custer schrieb spater, daB ,,unsere Zeit kostbar (war), und wir muBten
rasch weiter in Richtung unseres Zieles." 58 Mit anderen Worten: Custer
war es wichtiger, seine Frau zu sehen, als einem verwundeten und hilflosen Mann das Leben zu retten.
Captain Arthur B. Carpenter, ein Infanterieoffizier in Downer's Station, zeigte sich kameradschaftlicher. Wahrend General Custer
(Carpenter nennt hier, wie allgemein i.iblich, den Brevetrang Custers
im Civil War) weiterzog, ohne irgendwelche Anweisungen zu erteilen,
was die Leichen dieser Manner betraf, schickte ich einen Trupp mit dem
Befehl los, sie zu suchen .. . Sie fanden einen (Mann), der verwundet
war, aber noch lebte ... Der Verwundete ... sagte, er ware noch vor dem
Morgen gestorben, hatte ich meine Leute nicht losgeschickt und ihn
zuriickgeholt." 59 Spater, am Washita, ereignete sich ein ahnlicher Vorfall, als Custer eine noch viel groBere Zahl van Mannern fi.ir tot hielt
und sie aufgab, ohne i.iber ihren Zustand oder ihr Schicksal Erkundigungen einziehen zu lassen.
Nachdem er circa 150 Meilen in wenig mehr als 55 Stunden nahezu
pausenlosen Reitens zuri.ickgelegt hatte, erreichte Custer Fort Hayes.
In der Nacht darauf desertierten 20 weitere Soldaten. Der Colonel verlieB sein Regiment und begab sich nach Fort Riley zu seiner Frau, womit er gegen direkte Befehle verstieB, bei seiner Einheit zu bleiben. Am
21. Juli 1867 stellte General Andrew J. Smith den Colonel unter Arrest;
die Militiirgerichtsverhandlung fand am 15. September statt. 60
Custer wurde der unerlaubten Entfernung van seiner Truppe" angeklagt. AuBerdem habe er der guten Ordnung und militarischen Disziplin" seiner Einheit Schaden zugefi.igt, indem er die Pferde, die besagter Abteilung seines Kommandos gehorten, <lurch zu anstrengende
Marsche zuschanden reiten lieB." Oberdies habe er keine MaBnahmen
ergriffen, die Indianer zuri.ickzuschlagen, die unweit van Downer's
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Station eine Gruppe seiner Manner angegriffen hatten; ebensowenig
habe er versucht, die Leichen seiner gefallenen Soldaten zu bergen.
Weitere Klagen wurden von Captain Robert M. West vorgebracht, der
aussagte, Custer habe Deserteure ohne vorheriges Verfahren erschieBen lassen; auBerdem habe er Verwundeten ,,jegliche medizinische oder
chirurgische Behandlung verweigert." 61
Custer erklarte sich in keinem der Anklagepunkte fiir schuldig, doch
die Beweise sprachen stark gegen ihn. Die folgenreichsten Aussagen
stammten von Major Elliott und Captain Hamilton. Der Major sagte
aus, daB Custer befohlen habe, Deserteure ,,niederschieBen" zu lassen,
wahrend Hamilton erklarte, der Kommandeur habe sich geweigert, die
Leichen der Gefallenen bergen zu lassen, under habe auch keine Schritte
gegen die Indianer unternommen, die seine Manner angegriffen hatten. 62 Es ist bemerkenswert, daB Elliott und Hamilton die beiden einzigen Offiziere waren, die spater am Washita getotet wurden.
Custer wurde in allenAnklagepunkten fiir schuldig befunden und ,,fiir
die Dauer eines Jahres seines Dienstgrades enthoben und seines Kommandos entbunden; auBerdem erhalt er fiir den genannten Zeitraum
keinen Sold." 63 Man konnte diese Strafe durchaus als milde betrachten,
doch Custer erklarte lautstark, daB sie ungerecht sei; inzwischen hatte
er sich seine Unschuld so lange eingeredet, daB er tatsachlich davon
iiberzeugt war. Custer wurde getadelt und fiir ein Jahr aus der Armee
ausgestoBen - eine Demiitigung, die sich stark auf sein Selbstwertgefiihl auswirkte: Custer brannte darauf, eine Gelegenheit zu bekommen,
sich zu rehabilitieren - und diese Gelegenheit bot sich ihm ein Jahr spater am Washita.
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Black Kettle und die Suche nach Frieden
Nach dem Massaker am Sand Creek zog Black Kettle nach Siiden und
Osten - in Gegenden, die heute zu den Staaten Kansas und Oklahoma
gehoren. Wenngleich die WeiBen viele seiner Stammesangehorigen niedergemetzelt hatten, hatte der Hauptling noch immer Fiirsprecher unter den Oberlebenden, und viele Indianer waren bereit, seinem Rat zu
folgen, was den Umgang mit den WeiBen betraf. Ein Jahr nach dem
Massaker verhandelte Black Kettle bereits wieder mit einer Delegation
der US-Regierung iiber Frieden. In einer Rede vor den Gesandten erinnerte der Hauptling daran, daB alle Menschen ,,dem GroBen Yater im
Himmel" verantwortlich seien und erklarte, sein Gewissen fiihre ihn
stets dazu, nach Moglichkeiten der Aussohnung zwischen den WeiBen
und den Indianern zu suchen. Er erklarte jedoch offen: ,,Ich war stets
freundlich zu den WeiBen, <loch seit dem Massaker an meinem Volk
am Sand Creek fallt es mir schwer, einem weiBen Mann zu trauen." 64
,,Ich habe keine zwei Herzen", erklarte er weiter, womit er darauf anspielte, daB er seine ganze Kraft nach wie vor der Arbeit fiir den Frieden widmen wollte. Voller Vertrauen und gutem Glauben fiigte er hinzu: ,,Ich habe keine Furcht vor euch WeiBen, sondern gehe auf euch zu
und reiche euch die Hand, und ich bin froh, daB ich die Gelegenheit
dazu habe." 65
Black Kettle und einige andere Hauptlinge unterzeichneten den Vertrag von 17. Oktober 1865, in dem festgelegt wurde, daB die Cheyenne
und Arapaho eigenverantwortlich in einem genau festgelegten Territorium leben sollten, das in etwa dem heutigen nordlichen Oklahoma
entspricht. Dies bedeutete fiir die Indianer eine Einschrankung ihrer
Jagdfreiheit, so daB sie mit Nahrungsmitteln versorgt werden rnuBten.
Im darauffolgenden Winter gelang es dern Indianeragenten Edward
Wynkoop, den Cheyenne und den anderen Stammen gemaB den
Vertragsvereinbarungen zusatzliche Versorgungsgiiter zu bringen. Arn
14. August 1866 wurde Wynkoop von Black Kettle und anderen Fiihrern der Cheyenne gebeten, ihnen 600 Ponies als Ausgleich fiir die Verluste an Pferden beim Sand-Creek-Massaker zu bringen. Im November
verteidigte Black Kettle die Cheyenne gegen den Vorwurf, Raubziige
bei den in Kansas ansassigen WeiBen zu unternehmen. Der Hauptling
wies darauf hin, daB der Dolmetscher John Simpson Smith den ganzen
vergangenen Sommer bei seinem Stamm verbracht habe, so daB Smith
davon gewuBt hatte, waren von Black Kettles Dorf aus Raubziige unternommen worden. Smith bestatigte die Aussage des Hauptlings und
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erklarte, er habe noch nie von solchen Angriffen gehort. AnschlieBend
umriB Black Kettle einige der Probleme, die ein Leben gemaB den vertraglichen Vereinbarungen mit sich brachte. Er gab zu, daB es schwierig sei, einige seiner Krieger (die des Mordes an einem WeiBen beschuldigt wurden), unter Kontrolle zu halten. ,,Wir verurteilen die Tatung
des weiBen Mannes (eines Mexikaners) <lurch einen unserer uniiberlegten jungen Krieger", erklarte er. Der Hauptling beklagte sich jedoch
dariiber, daB er und seine Leute die versprochenen Lieferungen nicht
rechtzeitig oder in zu kleinen Mengen bekamen, glaubte aber nach wie
vor, daB die WeiBen ihr Wort hielten. ,,Vielleicht geht es noch eine Zeitlang ein biBchen durcheinander, aber wir vertrauen euch." 66
Black Kettle und sein Stamm lagerten nicht im Camp am Pawnee Fork,
als es im Friihjahr 1867 von General Hancock zerstort wurde, und sie
beteiligten sich auch nicht an dem Krieg, der daraufhin im Sommer
entbrannte. Im Herbst beschlossen die Vereinigten Staaten, einen weiteren Vertrag mit den Indianern im westlichen Kansas auszuhandeln
und baten Black Kettle im Oktober 1867, zu einem Treffen am Medicine
Lodge Creek siidlich von Fort Larned zu erscheinen. Der Hauptling
wurde von den kriegerischen Cheyenne Dog Soldiers aufgefordert, mit
den WeiBen keine Vertrage mehr zu schlieBen, sondern Krieg gegen sie
zu fiihren. Black Kettle warnte die weiBen Gesandten, daB sich nicht
weniger als 300 Dog Soldiers in dem Gebiet befanden, die das Treffen
moglicherweise vereiteln wiirden. Die Dog Soldiers drohten Black Kettle
mit dem Tod, sollte er sich weiterhin mit den WeiBen treffen. ,,Die
Zeitungsleute waren sich einig, daB Black Kettle sich in groBe personliche Gefahr begeben hatte, die ihm von seinem eigenen Volk drohte,
weil er sich so beharrlich fiir den Vertrag einsetzte." 67
Beim Treffen in Medicine Lodge wurden Vertrage mit den Kiowa,
Comanche und Apache geschlossen, <loch die weiBen Gesandten wuBten, daB jede Ubereinkunft mit den Cheyenne die militanten Dog
Soldiers mit einschlieBen muBte, sollten die Verhandlungen auch nur
die geringste Aussicht auf Erfolg haben. Noch wahrend der Gesprache
verlieB Black Kettle die Gegend und kehrte einige Tage spater, am 27.
Oktober 1867, mit 400 oder 500 Dog Soldiers zuriick. Diese Krieger
wurden als ,,die tapfersten, haBlichsten, rachsiichtigsten und entschlossensten Indianer unserer Zeit" bezeichnet. Allem Anschein nach hatte
Black Kettle selbst die Dog Soldiers zu dem Treffen gefiihrt. 68
Am nachsten Morgen diskutierten die WeiBen iiber einen Vertrag mit
den Cheyenne, die ,,bis an die Zahne mit Revolvern und Bogen bewaffnet (waren) ... stolz, hochmiitig, trotzig, als wiirden sie den WeiBen Ge30

falligkeiten erweisen, statt sie von ihnen zu erbitten ... Sie verhielten
sich ihrem Naturell entsprechend ... Sie sind die Herren der Plains." 69
Die weiBen Gesandten erklarten, der Siedlungsraum der Cheyenne solle
auf ein Gebiet siidlich des Arkansas River beschrankt werden; als Gegenleistung wiirden die WeiBen ihnen Nahrungsmittel und andere
Waren liefern. Natiirlich boten die Regierungsbeamten den Cheyenne
die iiblichen Bestechungsgeschenke an, um sie dazu zu bewegen, sich
mit den Bestimmungen des Vertrags einverstanden zu erklaren. Doch
Buffalo Chief erklarte: ,, Wir wollen die Segnungen der Zivilisation
nicht." Er erkannte rasch die wirkliche Bedeutung der Dbereinkunft.
,,Selbst wenn ihr uns alle Dinge gebt, die ihr uns geben konnt - unser
Leben, wie wir es seit alters her fiihren, ware uns wichtiger. Ihr gebt
uns Geschenke und nehmt uns dann unser Land weg. Das fiihrt zum
Krieg." 70
Die Cheyenne verlangten Zusicherungen, daB sie ihr gewohntes Leben
weiterfiihren und im westlichen Kansas Bisons jagen durften, aber genau das sollte <lurch den Vertrag verhindert werden. Um die Cheyenne
zur Unterschrift zu bewegen, erklarten die weiBen Gesandten, die Indianer wiirden mit Nahrungsmitteln versorgt, diirften das ihnen zugewiesene Gebiet auf der Jagd nach Wild aber verlassen. Sollten die Bisons irgendwann verschwunden sein, wiirde die Regierung fiir die
Versorgung der Cheyenne sorgen. Dies war eine eindeutige Falschauslegung der Dbereinkunft, die einer der Zeitungskorrespondenten,
Henry M. Stanley, als ,,Scheinvertrag" bezeichnete. Noch als die Hauptlinge das Abkommen unterschrieben, erklarten sie, daB sie ,,das Land
behalten" - aus dem sie vertrieben wurden - und es ,,noch nicht aufgeben wiirden." Den Indianern kam es vor allem darauf an, die Deeken,
Mantel, Stoffe, Hiite, Messer _und die vielen anderen Versorgungsgiiter
zu bekommen, die ihnen angeboten wurden. Der Vertrag war eine Farce; die Einzelbestimmungen waren den Cheyenne nicht einmal erklart
worden. Die lndianer waren in dem Glauben, keine territorialen Zugestandnisse gemacht zu haben, wahrend die WeiBen meinten, nun neues Land fiir die Besiedlung zu besitzen - mit dem Ergebnis, daB Zusammenst6Be unausweichlich wurden. So war Stanley denn auch der Dberzeugung, der Vertrag sei ,,ein Signal fiir den Krieg." 71
An den Verhandlungen nahm auch Captain Barnitz mit einem Kontingent der 7. Kavallerie teil. Auch er warder Meinung, der Vertrag wiirde nicht halten. Barnitz erklarte: ,,(Die Indianer) wissen gar nicht, dalS
sie Land aufgegeben haben, das sie als das ihre beanspruchen." Er fiigte hinzu: ,,Der ganze Vertrag fiihrt zu nichts, und friiher oder spater
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bekommen wir mit Sicherheit einen weiteren Krieg - auf jeden Fall mit
den Cheyenne, wahrscheinlich sogar mit den anderen Stiimmen." 72
Monatelang blieb das Verhaltnis zwischen Indianern und WeifSen friedlich, selbst dann noch, als im darauffolgenden Winter - als die Stiimme
die Versorgungsgiiter am dringendsten benotigten -, die versprochenen Lieferungen ausblieben. Erst im April 1868 trafen Nahrungsmittel
ein. Doch als im westlichen Kansas Landvermesser erschienen, die stets
Vorboten fiir das Eintreffen neuer Siedler waren, erkannten viele Cheyenne, dafS die Regierung sichnicht an die Abmachungen halten wi.irde.
Am 10. August vergewaltigte ein Kriegertrupp der Cheyenne zwei Frauen und erschlug einen Mann. Die WeifSen erkliirten, der Angriff sei vollig grundlos erfolgt. Die lndianer hingegen behaupteten spater, eine
Gruppe Cheyenne und Arapaho sei auf dem Riickweg von einem Raubzug bei den Pawnee gewesen, als einer der Krieger an dem Haus hielt
und um etwas zu essen bat. Die Indianer hatten es falsch aufgefafSt, als
der Mann ihnen die Bitte abschlug und sagte, sie sollten verschwinden.
Dann schofS der WeifSe auf die Krieger, woraus sich ein Kampf entwikkelte. In den Tagen darauf griff die Partie mehrere Heimstiitten an, t6tete die Manner und nahm die Frauen und Kinder gefangen.73
Phil Sheridan, der Militiirbefehlshaber dieses Gebiets, meldete kurz
darauf, dafS insgesamt 13 WeifSe get6tet worden seien. Kurz zuvor hatte Sheridan eine Kompanie der 7. Kavallerie unter dem Befehl von
Captain Benteen zum Schutz der Siedler abkommandiert. Wynkoop
versuchte zu beweisen, dafS nur wenige Cheyenne feind selig eingestellt
waren und setzte sich mit mehreren Indianern in Verbindung, um die
Namen der Tater zu erfahren. Der Indianeragent gelangte zu dem
SchlufS, dafS die Zahl der tatsachlich begangenen Verbrechen gering war,
doch einige Tater gehorten offensichtlich zum Stamm Black Kettles junge Krieger, die der grofSe Friedenshauptling nicht unter Kontrolle
halten konnte. Dies fiihrte bei vielen WeifSen zu der falschlichen Annahme, dafS Black Kettle selbst in die Verbrechen verstrickt sei.74
Als der Krieg dann ausbrach, war dem Hauptling klar, da.15 er vorsichtig sein mufSte, da anderenfalls die Gefahr eines weiteren Massakers
wie am Sand Creek bestand. Als Sheridan Black Kettle zu einer Besprechung einlud, befiirchtete der Hauptling eine Falle und zog mit seinem
Stamm rasch in Richtung Si.iden, aus Kansas hinaus nach Oklahoma.
Am 20. November 1868, nur eine Woche vor dem Angriff der Kavallerie am Washita, traf Black Kettle sich in Fort Cobb mit weifSen Abgesandten und erkliirte ihnen, in welch schwieriger Lage er sich befande.
Ungeachtet aller Probleme mit den Siedlern ,,habe ich keine Furcht,
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mich zu den weiBen Mannern zu begeben, denn ich betrachte sie als
meine Freunde." Er gab zu, daB einige seiner Krieger moglicherweise
an Raubziigen beteiligt gewesen waren, erklarte aber: Ich habe immer
mein Bestes getan, daB die jungen Leute friedlich bleiben, aber einige
von ihnen wollen nicht horen, und seit die Kampfe begonnen haben,
konnte ich nicht mehr dafiir sorgen, daB sie im Dorf bleiben." Doch er
fiigte rasch hinzu: Aber wir wollen den Frieden." Dann erklarte er,
daB mein Dorf nun am Washita liegt, 40 Meilen 6stlich der Antelope
Hills." 75
Hatte die 7. Kavallerie die genaue Lage von Black Kettles Dorf gekannt,
ware es den Soldaten bei der Zerstorung dieser Ansiedlung eine Hilfe
gewesen, doch die Offiziere der 7. wuBten nichts von den Ereignissen
in Fort Cobb und muBten Black Kettles Dorf deshalb auskundschaften.
Sheridan hegte seit langem einen tiefen HaB auf die Indianer und hatte
sich im Jahr zuvor dafiir ausgesprochen, samtliche Stamme zu vernichten, die nicht in Reservationen lebten. Beim Ausbruch der Feindseligkeiten forderte Sheridan erneut strenge MaBnahmen. ,,Ich binder Oberzeugung", schrieb er, daB die Indianer drastisch bestraft werden sollten. Die Radelsfiihrer, die for die derzeitigen Unruhen verantwortlich
sind, sollte man hangen, die Ponies toten und die Wohnstatten so griindlich zerstoren, daB sie (die Indianer) in volliger Armut leben miissen." 76
Sheridan brauchte jetzt nur noch einen Kommandeur, der riicksichtslos genug war, die entsprechenden Befehle zu befolgen. Es dauerte nicht
lange, bis dem General ein geeigneter Mann einfiel, der sich bei ahnlichen Zerstorungsaktionen im Biirgerkrieg bewahrt hatte: Custer.
11

11

11

11

33

Friedensverhandlungen von Medicine Lodge. Skizze von J. Howland, Harper 's Weekly,
16. November 1867.

34

Major Joel Elliott. Mit Genehmigung der Kansas State Historical Society.
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Camp Supply im Friihjahr 1869, Mit Genehmigung der Kansas State Historical Society.

Cheyenne-Tipilager auf den Plains. Foto von W. S. Soule. Mit Genehmigung des
Bureau of American Ethnology.
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Die Attacke auf das Lager am Washita. Gemii.lde von Charles Schreyvogel. Mit Genehmigung der Library of Congress .

How Kola, ein Gemii.lde von Charles C. Schreyvogel von einem Kavallerieangriff auf den
Plains. Mit Genehmigung der Little Big Horn Battlefield National Monument Archives.
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Major General Philip H . Sheridan. Mit Genehmigung der Library of Congress.

38

Custers Vorbereitungen eines Winterfeldzuges
Seit April 1868 hatte Sheridan versucht, fi.ir eine Wiedereinsetzung
Custers als Kommandeur zu sorgen; denn Sheridan war der Ansicht,
daB die Fahigkeiten des Colonels gebraucht wiirden, um die Indianer
wirksam zu bekampfen. ,,Es gab niemanden, den ich (im Burgerkrieg)
hoher schatzte als General Custer", erklarte Sheridan. ,,Er hat mich nie
enttauscht, und falls man seine Missetaten in jungster Zeit vergessen
kann, oder aufgrund seiner Tapferkeit und VerlaBlichkeit in vergangenen Zeiten dariiber hinwegsieht, ware es fi.ir ihn und fi.ir mich sehr
erfreulich und ein Gewinn fi.ir die Streitkrafte." 77 SchlieBlich bekam
Sheridan die Erlaubnis, seinen bevorzugten Kavalleriekommandeur
wieder in Dienst zu nehmen. Am 24. September schickte Sheridan ein
Telegramm an Custer und ersuchte ihn um sofortige Riickkehr, obwohl
er noch nicht die gesamte Strafe verbiiBt hatte, die das Kriegsgericht
verhangt hatte. ,,Die Generale Sherman,.Sully und ich, sowie fast alle
Offiziere Ihres Regiments haben um Ihre Riickkehr ersucht ... Konnen
Sie sofort kommen?" 78
Custer packte die Gelegenheit, in den aktiven Dienst zuriickzukehren,
unverziiglich beim Schopf und eilte nach Kansas, um am 11. Oktober
1868 wieder sein Kommando zu iibernehmen. Viele Manner waren erfreut, Custer zu sehen. Captain Frank M. Gibson gab zu: ,,UnbewuBt
waren wir in einen Zustand der Tragheit verfallen und fi.ihrten ein in
gewisser Weise zielloses Leben, doch mit seiner Riickkehr standen wieder Tatkraft, Entschlossenheit, Energie und die Wiedererstarkung der
Truppe auf der Tagesordnung." 79
Sheridan erkannte, daB ein Angriff im Winter die besten Chancen bot,
gegen die schwer zu berechnenden lndianer zu kampfen. Deshalb leitete er eine Reihe von MaBnahmen in die Wege, um den Feind zu treffen, wenn er am verwundbarsten war. 80 Gibson erklarte, daB es sehr
schwierig sei, im Sommer gegen die lndianer zu Felde zu ziehen, weil
,,ihre Bediirfnisse gering und leicht zu befriedigen sind. Weideland und
Wild gibt es in Hiille und Fiille, auch geniigend Holz und Wasser, und
das Wetter ist nach ihrem Geschmack und kommt ihrer nomadischen
Lebensweise sehr entgegen." Doch ,,im Winter verandern sich die Bedingungen ... Dann sind die Weideflachen sehr klein, und es gibt nur
wenig Wild." Die Indianer hielten es deshalb fi.ir ,,notwendig, ihre Winterlager an den Ufern eines Stromes in waldreicher Gegend zu errichten, und nachdem sie ihr Lager bezogen haben, bleiben sie wenn moglich bis zum Fruhling dort." Dies bedeute, so Gibson, daB ein ,,Winter-
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feldzug gegen die Indianer als aussichtsreicher betrachtet werden kann
als ein Feldzug im Sommer, wenn die Bedingungen fiir die Roten giinstiger sind als fiir uns." 81
Custers anfangliche Aufgabe bestand darin, seine Manner auf einen
Feldzug vorzubereiten, der den ganzen Winter dauern konnte. Vor allem iiber den Zustand der Kavalleriepferde zeigte der Kommandeur
sich besorgt. ,,Eine grolSe Zahl frischer Pferde wurde angefordert und
zu uns gebracht; die neuen Tiere mulSten ausgebildet (und) samtliche
Pferde der Einheit neu beschlagen werden." Wie stets auch auf das auISere Bild seiner Truppe bedacht, ging Custer noch einen Schritt weiter
und befahl die ,,Aufstellung der Pferde nach ihrer Farbe ... um ein einheitliches Erscheinungsbild zu erzielen", was in der Praxis bedeutete,
daB Custer die Tiere ,,in den verschiedenen Schwadronen und Trupps
nach ihrer Farbe einteilte und aufstellen lielS." Kompaniechefs mulSten
die Farbe jener Tiere auswahlen, die sie bevorzugten. ,,Die Grauen
wurden an der einen Stelle versammelt, die Braunen ... an einer anderen, ... (und) die Rotbraunen .. . die dunklen Fiichse, die hellen Fiichse,
die Rappen" wurden ebenfalls zusammen aufgestellt. 82
Den Wechsel bei der Aufstellung der Pferde zwecks Erreichung einer
,,farblichen Einheitlichkeit" hat Custer moglicherweise befohlen, um
die Moral der Truppe zu heben, <loch in vielen Fallen hatte es die gegenteilige Wirkung. ,,Ich habe mich mit aller Kraft gegen diesen Plan
gewehrt, mulSte aber nachgeben", beklagte sich Captain Barnitz. ,,Meine alten Pferde waren allesamt erfahren und sorgfaltig abgerichtet, und
die Manner hingen sehr an den Tieren", erklarte er, ,,und nun, ausgerechnet wenn wir auf einen Feldzug gehen wollen, muB alles wild
durcheinandergewirbelt werden!" Barnitz fiigte hinzu, dalS ,,bei den
Mannem eine grolSe Unzufriedenheit herrscht, was vermutlich zu zahlreiche Desertionen fiihren wird." 83
Um die Treffsicherheit der Manner zu verbessern, lielS Custer seine Kompanien zweimal taglich zu einem SchieBstand marschieren. Dort feuerten die Manner auf Ziele, die in Abstanden von 100, 200 und 300 Yards
aufgestellt waren. Den 800 Kavalleristen des Regiments wurde mitgeteilt, daB auf der Grundlage der SchielSergebnisse eine Gruppe von 40
Scharfschiitzen aus ihren Reihen ausgewahlt wiirde. Diese Manner sollten eine Eliteabteilung bilden, die innerhalb der Reiterkolonnen der
Kavallerie an herausragender Stelle postiert wiirde. ,,AulSerdem sollten die Scharfschiitzen nicht als Wach- und Feldposten eingeteilt werden, und das allein geniigte, um jeden Kavalleristen anzuspornen, sich
als Schutze hervorzutun." Zusatzlich zu diesen Privilegien wiirden ,,die
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Scharfschiitzen die besten Aussichten haben, einen Ehrenposten zu
bekommen, und sie sollten die besten Gelegenheiten erhalten, sich
Auszeichnungen zu erwerben und gute Dienste zu leisten." Die Soldaten war offenbar ,,versessen" darauf, in diese Elitetruppe aufgenommen zu werden, so da15 beim Schie15en jeder sein Bestes gab. Fast einen
Monat lang wurde jeder Schu15 am Schie15stand notiert, und mit der
Ausbildung lief es hervorragend. ,,Es war erstaunlich, wie schnell und
deutlich erkennbar sich die Treffsicherheit der Manner insgesamt in
diesen Wochen verbesserte." Die schlie15lich ausgewahlten Scharfschiitzen bildeten ,,eine vorziigliche Truppe und waren iiberaus stolz auf
ihren Status." 84
Bald darauf herrschte bei den Kavalleristen rege Betriebsamkeit, als
,,jeder damit beschaftigt war, sich und sein Kommando fiir den Winterfeldzug vorzubereiten." Das gesamte Regiment ,,wurde neu organisiert,
neu ausgeriistet und ganz allgemein auf Vordermann gebracht; die
Krummen und die Lahmen - sowohl Manner als auch Tiere - wurden
ausgesondert und alles und jedes, das nicht von entscheidender Wichtigkeit fiir eine Kampftruppe war, wurde eliminiert." 85
Bei den vorherigen Feldziigen gegen die Indianer war die 7. Kavallerie
stets im Nachteil gewesen, da die Manner nicht ausreichend iiber das
Terrain und ihre Feinde Bescheid wu15ten. Dieser Nachteil konnte - zumindest teilweise - wettgemacht werden, indem indianische Scouts in
Dienst genommen wurden. ,,Die Erfahrung, der ausgepragte Instinkt
und die angeborene Gerissenheit der lndianer waren eine gro15e Hilfe,
wenn wir sie fiir unsere Sache gewinnen konnten." Ein Offizier wurde
zu einem Dorf der Osage-Indianer geschickt, um Scouts fiir den Feldzug anzuwerben. Der Hal3 der Osage auf die Cheyenne war bekannt,
und bald waren 14 Scouts sowie ein Dolmetscher verpflichtet. Unter
ihnen waren Little Beaver und Hard Rope. Die Manner wurden gut
behandelt, da sie eine unschatzbare potentielle Hilfe fiir das Regiment
darstellten. ,,Zusatzlich zum monatlichen Lohn, den die Regierung ihnen zahlte, erhielten sie Waffen, Kleidung und Reittiere auf Regierungskosten."86
Am 12. November 1868 riickte das Regiment aus Fort Dodge ab und
zog sechs Tage nach Siiden, um in Oklahoma ein Lager zu errichten:
Camp Supply. Dal3 jeden Morgen der Boden gefroren war, war ein deutliches Anzeichen dafiir, dal3 der Feldzug unter schwierigsten Bedingungen stattfinden wiirde, <loch viele Manner marschierten ,,mit unerschiitterlichem Vertrauen in unsere Fahigkeit, Erfolge zu erzielen, und
lie15en sich von den widrigen Verhaltnissen, den Anstrengungen und
41

Entbehrungen, die uns noch bevorstanden, nicht im geringsten beeindrucken." Der Name des Lagers, Camp Supply, war treffend, denn es
sollte den ganzen Winter iiber als Versorgungsstiitzpunkt fiir die Manner dienen, die gegen die Indianer zu Felde zogen. Doch viele Soldaten
hielten die Versorgung fiir unzureichend. ,,Lange bevor wir wieder nach
Hause zogen, litt ein groBer Teil der Manner an qualendem Hunger,
unsere Kleidung war schrecklich zerlumpt, und unsere Tiere starben
an Erschopfung, die auf den Hunger und die Anstrengungen zuriickzufiihren war. " 87
Die Manner waren noch damit beschaftigt, das Fort zu errichten, als
am 21. November 1868 iiberraschend General Sheridan in Camp Supply
erschien, um sich davon zu iiberzeugen, das der Feldzug planmaBig
vonstatten ging. Der General hatte ein sehr gutes Verhaltnis zu den
Offizieren und unterhielt sie am Abend rnit interessanten Gesprachen,
rnachte aber unrniBverstandlich klar, daB die 7. Kavallerie sich bald irn
Feld befinden wiirde. Captain Barnitz war von dern groBen Helden des
Biirgerkriegs sichtlich beeindruckt. Sheridan befahl, daB die Manner
bereits am 23. November urn vier Uhr rnorgens geweckt werden sollten, zwei Stunden vor Sonnenaufgang; urn sechs Uhr sollten sie rnarschbereit sein. Wahrend der hektischen Vorbereitungen in letzter Minute
£and Barnitz gerade noch die Zeit, einen kurzen Brief an seine Frau
Jennie zu schreiben, bevor die Manner das Camp verlieBen. 88 Viele Karneraden schrieben in der Nacht vor dern Abrnarsch ebenfalls eilige
Briefe an ihre Lieben, denn niernand konnte sagen, wann und ob er
zuriickkehrte.
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Der Feldzug
Bevor Custer um Mitternacht zu Bett ging, schrieb er Elizabeth, daB
der ,,Schnee jetzt zwolf bis fiinfzehn Zentimeter hoch liegt, und es
schneit immer noch heftig." 89 Als er sich einige Stunden spater erhob,
um den Feldzug zu beginnen - am friihen Morgen des 23. November
1868 -, schneite es immer noch. Custer hatte es mit dem Aufbruch so
eilig, daJS er keine Verzogerungen duldete. Als sein Bruder, Tom Custer,
zu lange beim Friihstiick saf5, um in Ruhe eine letzte gute Mahlzeit zu
sich zu nehmen, ,,stiirmte der Colonel in Toms Zelt und trat den Feldtisch um, daf5 Schiisseln und Proviant in alle Richtungen flogen." Mehrere Gespannfahrer iiberhorten das Hornsignal, ihre Wagen anzuspannen, und verspateten sich um ein paar Minuten. Zur Strafe ,,muf5ten
sie den ganzen Tag zu Fuf5 durch den Schnee gehen." 90
Custer machte Sheridan seine Aufwartung und fiihrte dann seine Manner aus dem Camp. Vor dem Abmarsch fragte der General seinen Untergebenen, ob es ratsam sei, wahrend eines Schneesturms abzuriikken, ,,worauf ich (Custer) erwiderte, daf5 uns gar nichts besseres passieren konne. Wir konnten uns bewegen, Indianerdorfer dagegen nicht."
Das Abriicken fand mit dem gewohnten theatralischen Pomp statt:
Custer setzte seine Militii.rkapelle an die Spitze des Zuges und befahl
den Musikern, die bekannte Marschmelodie ,, The Girl I Left Behind
Me" zu spielen, wahrend die 11 Kompanien mit insgesamt 800 Soldaten abriickten. 91
Das Regiment zog geradewegs in einen heftigen Schneesturm. ,,Der
Schnee fiel noch immer in so dichten Wolken, daf5 man praktisch nichts
sehen konnte." So gar die Osage-Scouts hatten Schwierigkeiten, den Weg
zu finden, weil ,,der Blick auf die gesamte umliegende Landschaft ...
(durch den Schnee) verwehrt wurde." 92 Einer der Offiziere kommentierte dies wie folgt: ,, Wir wuBten nicht, wohin wir uns bewegten, aber
wir waren unterwegs." Schlief5lich ,,setzte Custer selbst sich an die Spitze, den Kompaf5 in der Hand, und iibernahm unsere Fiihrung." 93
An diesem Nachmittag erreichte die 7. Kavallerie nach einem Marsch
von 16 Meilen den Wolf Creek. Es schneite noch immer; der Schnee lag
inzwischen einen halben Meter hoch, und die Manner waren ,,bis auf
die Haut durchnaf5t." Der Tag war in der Tat ,,sehr unangenehm" gewesen, <loch die Kavalleristen machten das Beste aus ihrer Lage. 94 Der
tiefe Schnee half den Soldaten sogar, einen Eselhasen zu fangen, als sie
sich dem Fluf5 naherten. Das ungliickliche Tier kam im Schnee nicht
schnell genug voran, wurde rasch von einem Hund getotet, und so
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,,hatten wir den Hasen fiirs Abendessen." 95 Die Manner fallten junge
Baume und entfachten Lagerfeuer, die ihnen Warme spendeten und es
ihnen ermoglichten, sich Essen zu kochen. Custer hatte ein bequemes
Feldbett aus Bisonfellen, ,,und wahrend meine treuen Hunde in meiner Nahe lagen, streckte ich mich bald relativ behaglich (auf dem Feldbett) aus." Custer lieB den Marsch dieses Tages Revue passieren und
schrieb spater, daB er zwar beschwerlich gewesen sei, doch bei der ,,Beseitigung" einer ,,unangenehmen Krankheit" (die Indianer) einen Schritt
weiter gefiihrt habe. 96
Am Morgen des 24. November wurden die Kavalleristen um vier Uhr
friih vom Klang der Homer geweckt. Der Schneefall hatte inzwischen
aufgehort; die Sonne kam zum Vorschein, und es wurde viel warmer.
Die Manner waren nicht darauf vorbereitet, einen hellen Tag zu erleben, und einige litten unter Schneeblindheit, nachdem sie stundenlang
auf den sonnenbeschienenen Schnee geblickt hatten. Das Regiment zog
an diesem und dem nachsten Tag den Wolf Creek entlang. Der Schnee
schmolz, so daB die Manner Bisons erlegen und sich groBe Mengen
frisches Fleisch beschaffen konnten. 97 Als das Regiment das Tal des
Canadian River erreichte, hielt Custer es fiir wahrscheinlich, in dieser
Gegend auf Indianer zu stoBen. Um die Chancen zu verbessern, die
Feinde aufzustObern, befahl Custer Major Elliott, mit drei Kompanien
loszuziehen und fluBaufwarts am Nordufer des Canadian River sowie
in westlicher Richtung nach Indianern Ausschau zu halten. Nachdem
Elliotts Abteilung ungefahr 12 Meilen zuriickgelegt hatte, entdeckten
die Manner tatsachlich Anzeichen dafiir, daB Indianer in der Nahe
waren. Die Soldaten fanden eine Stelle, an der die Indianer wahrend
des Schneesturms ein Lager aufgeschlagen und Pyramidenpappeln
gefallt hatten, um mit den Blattern ,,ihre Ponies zu fiittern ." Die Kavalleristen konnten nicht erkennen, ob es sich um einen indianischen
Kriegs- oder Jagdtrupp gehandelt hatte, bis sie die Fahrte fanden, die
die Indianer nach dem Ende des Schneesturms hinterlassen hatten. ,,Es
war offenbar ein Kriegstrupp, denn die Indianer hatten keine Hunde
dabei gehabt, wogegen Jagdtrupps stets von Hunden begleitet werden."98
Jack Corbin, der Scout, iiberbrachte die Nachricht vom Auffinden der
Fahrte und des indianischen Kriegstrupps an das Regiment. Custer erteilte umgehend den Befehl, daB Elliotts Abteilung der Fahrte folgen
,,und mit aller Entschlossenheit die Verfolgung fortsetzen" solle. Dem
Regiment befahl er, sich auf Kampfhandlungen vorzubereiten. ,,Jeder
Kavallerist muBte hundert SchuB Munition und eine kleine Menge
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Kaffee und KommiBbrot mitnehmen; aufSerdem mufSte er am Sattel einen entsprechend kleinen Vorrat an Futter fiir sein Pferd mitfiihren."
Nur <lurch ihre Kleidung geschiitzt, mufSten die Manner sich den Elementen aussetzen, weil ,,Zelte und zusatzliche Deeken auf den Wagen
bleiben mufSten." So schnell sie konnten, machten die Kavalleristen sich
fiir die Jagd auf die Indianer bereit. ,,Wagen wurden geleert, aus Feldkisten wurden die Rationen aufgestockt, und Munitionskisten wurden
geoffnet und der Inhalt an die Kavalleristen ausgegeben." Custer verlangte, dafS die Manner sich leise und verstohlen verhielten, und ,,selbst
Feuer waren ein zu aufwendiger Luxus, als dafS er gestattet werden
konnte." 99
Das Regiment mufSte sich schnell vorwartsbewegen, deshalb fielen die
Frachtwagen rasch zuriick; sie sollten so bald wie moglich folgen. Einige Wagen, die mit Munition beladen waren, setzten sich vor die anderen. Eine 80 Mann starke Abteilung, die der Offizier vom Dienst befehligte, bewachte die Wagen. Diese Aufgabe wechselte tiiglich; an diesem
Tag war Captain Louis M. Hamilton der Diensttuende. Der Gedanke,
sich nicht an der Jagd auf die Indianer beteiligen zu konnen, trieb
Hamilton schier zur Verzweiflung. Er bat, von seiner Aufgabe entbunden zu werden und seine Kompanie begleiten zu diirfen, bekam jedoch zur Antwort, dafS er in diesem Fall einen Kameraden finden miisse, der die Aufgabe als Offizier vom Dienst iibernahm. SchlieBlich erklarte Lieutenant E.G. Mathey, der unter Schneeblindheit litt, sich dazu
bereit, und Hamilton bekam die Erlaubnis, sich seiner Kompanie anzuschliefSen. Der sehnliche Wunsch, bei der Verfolgung der Indianer
dabei zu sein, kostete ihn das Leben. 100
Die Manner riickten <lurch den Schnee vor, der jetzt wieder 40 cm hoch
lag, und ritten dabei so Schnell wie moglich. ,,Den ganzen Tag gab es
keinen Halt", erinnerte sich Custer, ,,weder um zu rasten, noch um zu
essen." Nach Einbruch der Dunkelheit traf das Regiment schliefSlich
mit Elliotts vier Kompanien zusammen, und der Colonel liefS seine
Manner und deren Pferde eine Stunde ausruhen. Die Pferde wurden
mit Hafer gefiittert, wahrend die Kavalleristen einen ,,Becher guten,
star ken Kaffee und ein paar Bissen KommifSbrot" zu sich nahmen. Dann
zogen die Manner schweigend weiter, weil ,,der Befehl erteilt warden
war, kein Wort zu reden, das lauter als ein Fliistern war." Die Raucher
mufSten zu Kautabak greifen, da ihnen das Anziinden von Streichholzern, um sich ihre Pfeifen anzustecken, untersagt wurde. 101 Der einzige
Laut, der nicht vermieden werden konnte, war das ,,knirschende Gerausch" der Pferdehufe, als die Tiere <lurch den gefrorenen Schnee stapf-
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ten. Captain Godfrey befiirchtete, dieses Gerausch konnte ,,aus betrachtlicher Entfernung" gehort werden. 102
Gegen Mitternacht erreichte das Regiment den Washita River. Nun
wurde es noch schwieriger, der Fahrte zu folgen, da die Uferboschungen des Washita sehr steil waren. Barnitz konnte spater nicht mehr genau sagen, wie oft die Kavallerie den FluB durchfurten muBte, um der
Fahrte der Indianer weiter zu folgen. ,,(Ich) habe den Washita vielleicht
zum zehnten oder fiinfzehnten Mal durchquert", schrieb er. 103 Zwei
Osage-Scouts ritten der Kavallerie voraus und hielten schlieBlich, um
auf das Eintreffen Custers zu warten. Als der Kommandeur zu ihnen
stieB, erkundigte er sich, was los sei, und ,,erlebte ein Beispiel fiir die
wundersamen und eigenartigen Fahigkeiten des Indianers." Einer der
Osage, der nur gebrochen Englisch sprach, erklarte: ,,Ich nicht weiB,
aber ich riechen Feuer." Mehrere Offiziere ritten ein Stuck voraus, doch
keiner konnte einen ungewohnlichen Geruch wahrnehmen, so daB sie
den Osage im Irrtum glaubten. Doch der Indianer hielt an seiner Meinung fest und fand sie bestatigt, als er eine halbe Meile weiter gliihende Holzscheite am Rand der Fahrte entdeckte. ,,Wie ich euch gesagt
habe", meinte er und erklarte, das Feuer sei wahrscheinlich von
Indianerjungen entfacht worden, um sich zu warmen, als sie eine Ponyherde hiiten muBten. 104
Als das erloschende Feuer entdeckt wurde, glaubte Custer, daB die
feindlichen Indianer, auf deren Fahrte er war, sich irgendwo der naheren Umgebung befanden. Sein indianischer Scout spahte angestrengt
in die Dunkelheit, als wiirde er irgend etwas betrachten. ,,Was ist?"
fragte Custer den Osage, worauf dieser erwiderte: ,,Viele lnjuns (lndianer) da unten." Kurz darauf horte der Kommandeur das Bellen eines
Hundes im dichten Wald am FluBufer; auBerdem war das Bimmeln
einer Glocke zu vernehmen. ,,Das iiberzeugte mich davon, daB es tatsachlich die Indianerhorde war, deren Fahrte wir entdeckt hatten", erklarte der Colonel. ,,Die kleine Glocke trug ein Pony um den Hals, vermutlich das Leittier der Hertle." Als dann ,,der entfernte Schrei eines
Sauglings" zu horen war, hatte Custer den endgiiltigen Beweis, daB
sich das Indianerdorf tatsachlich irgendwo in der Nahe befinden mul3te.1os

Das Geschrei des Babys rief bei Custer einen der seltenen Anfliige von
Gewissensbissen hervor, und der Colonel gab zu: ,,(Ich) bedaure, daB
in einem Krieg, wie wir ihn fiihren muBten ... (keine) Unterscheidungen moglich sind", wer getOtet wurde. Mit anderen Worten: Der Colonel
befahl den Angriff, obgleich er wuBte, daB dabei unschuldige Dorfbe46

wohner sterben mufSten. 106
Custer befahl seinen Offizieren, ihn zu FuB zu begleiten, um das Dorf
auszuspahen. Die Manner bewegten sich so leise wie moglich, <loch
das Knirschen des Schnees unter ihren Stiefeln war vermutlich auf weite
Entfernung zu horen. Als sie auf die hochste Stelle einer Erhebung krochen, nahmen sie die Hiite ab, damit sie nicht so schnell gesehen werden konnten, wenn sie den Rand des Steilabfalls erreichten. Barnitz
erinnerte sich spater, daB sie wie ein Rudel Wolfe aussahen. Die Manner konnten sich ein ungefahres Bild iiber die Beschaffenheit der Geliindes machen und erkannten, wie sie sich dem FluBtal nahern konnten; die genaue Lage des Dorfes konnten sie jedoch nicht ausmachen.
Selbst als das Regiment sich zum Angriff formierte, war man sich nicht
im klaren dariiber, wo genau das Dorf sich befand. Vor dem Abmarsch
stiegen Elliott und Barnitz auf einen Hugel und legten sich in den
Schnee, um in das Tal hinunter zu schauen; sie konnten das Indianerdorf aber immer noch nicht entdecken. Wie der Zufall es wollte - die
Kavalleristen erkannten es spater bei Tageslicht - lag das Dorf genau
unter ihnen, ,,aber die Nacht war so finster, daB wir nur die dunklen
Umrisse der Baume am FluBufer sehen konnten ... Wir legten uns in
den Schnee .. . und spahten in die Dunkelheit, aber es war so, als wiirde
man in einen Brunnenschacht blicken." 107
Das Dorf, das an diesem Morgen unterhalb der Stellung der Kavalleristen lag, umfaBte 51 Tipis - 47 von den Cheyenne, zwei von den Arapaho,
und zwei von den Sioux. 108 Wahrscheinlich befand sich in jedem dieser
Zelte eine Familie mit einem erwachsenen Mann, so daB sich etwa 50
Krieger im Dorf aufhielten. Doch auch die halbwiichsigen Jungen, die
in den Tipis ihrer Familien lebten, beteiligten sich moglicherweise an
der Schlacht. Mit mehr als 70 kampffahigen Kriegern aber war selbst
dann nicht zu rechnen, so daB die Kavalleristen dem Feind zahlenmaBig mindestens 10 zu 1 iiberlegen waren. Eine indianische Durchschnittsfamilie bestand aus vier Personen, Frauen und Kinder mit eingerechnet; somit befanden sich ungefahr 200 potentielle Opfer des
Kavallerieangriffs im Dorf.
Custer entwarf umgehend einen Angriffsplan, wobei er sein Regiment
in vier Gruppen aufteilte. Er behauptete, daB die 800 Manner der 7.
Kavallerie ,,in vier fast gleich groBe Abteilungen eingeteilt (wurden)",
was eindeutig nicht der Wahrheit entsprach, weil Custer selbst einen
dieser Truppenteile fiihrte, der mehr als doppelt so groB war wie zwei
der anderen. Der Colonel stellte somit die weitaus groBte Streitmacht
unter seinen direkten Befehl; sein Truppenteil umfaBte die Kompanien
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A, C, D und K; hinzu kamen die Osage-Indianer und die anderen Scouts
sowie die 40kopfige Sondereinheit der Scharfschiitzen. Custers Truppenteil sollte das Lager direkt angreifen. Major Elliott befehligte die
Gruppe, die sich aus den Kompanien G, Hund M zusammensetzte.
Elliott sollte an Custers linker Flanke auf das Dorf vorriicken, um den
Indianern einen moglichen Riickzug zum FluB hinunter abzuschneiden. Unmittelbar rechts neben Custers Truppenteil marschierten die
Kompanien E und I unter dem Befehl von Captain Myers. Captain
Thompson wurde mit der schwierigsten Aufgabe betraut. Er hatte den
Befehl, mit den Kompanien B und F einen Marsch von sieben Meilen
um das Dorf herum zu unternehmen und die Indianer von der anderen Seite aus anzugreifen, also in Gegenrichtung zu Custers Truppenteil.109
Thompsons Abteilung marschierte die ganze Nacht hindurch, konnte
ihre Stellung aber nicht rechtzeitig vor Beginn der Schlacht erreichen.
Doch Thompson und seine Manner gelangten nur Minuten zu spat ans
Ziel, so daB sie sich am Angriff auf das Dorf beteiligen konnten. Die
anderen Truppenteile hatten ihre Stellungen schnell bezogen und muBten stundenlang in der Kalte auf die Morgendammerung warten, wenn
das Zeichen zum Angriff erfolgen sollte. Die Hunde, die das Regiment
begleiteten, waren ein potentielles Problem; sie konnten die Tiere im
feindlichen Dorf wittern und die Indianer <lurch ihr Gebell warnen.
Als Elliotts Truppenteil seine Stellung bezogen hatte, wurde mehreren
Kavalleristen befohlen, die Hunde mit Seilen einzufangen. Dann erwiirgten die Manner die ungliicklichen Tiere oder schnitten ihnen die
Kehle durch.11°Doch mindestens einer der Hunde in Custers Truppenteil hatte Gluck: Jemand hatte die Schiirze einer Frau gefunden und
streifte sie dem Tier iiber die Schnauze, so daB es keinen Laut hervorbrachte und verschont werden konnte. 111
Den Mannern wurde befohlen, kein Gerausch zu machen, wahrend sie
Stunde um Stunde auf das Signal zum Angriff warteten. Gibson erinnerte sich spater, daB ,,die ermiidende Nachtwache einen Eindruck hinterlieB, der auch vom Strom der Zeit niemals fortgeschwemmt werden
kann. Nie zuvor schien es so lange gedauert zu haben, bis das Licht des
Tages kam, und nie war die Kalte so durchdringend."m Oberdies erteilte Custer den Befehl, sich dem Verlangen ,,zu widersetzen, mit den
FiiBen aufzustampfen oder auf und ab zu gehen, um sich warm zu halten", da er befiirchtete, daB die knirschenden Schritte im Schnee die
Soldaten verraten konnten. Einige Manner wickelten sich ihre ,,Capes"
um den Kopf und versuchten im Schnee zu schlafen. Auch Custer ent-
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deckte in seinem Truppenteil einige Soldaten, die auf diese Weise ein
wenig Schlaf zu finden versuchten: ,,An einer Stelle legen mehrere (Manner) ausgestreckt beisammen im Schnee, wobei der Karper eines Soldaten den anderen als Kopfkissen diente." Eine andere Szene - einige
Offiziere sprachen in gedampftem Fliisterton iiber die Aussichten bei
der bevorstehenden Schlacht - erinnerte den Colonel an ,,die Leute in
der Leichenhalle" bei einer Beerdigung. 113 Die meisten Manner jedoch
,,wahrten todliches Schweigen, als sie die Nacht in diisterer Nachdenklichkeit verbrachten; nur dann und wann wurde die Stille <lurch ein
krampfartiges Schaudern oder unwillkiirliches Zittern durchbrochen."114
Die oberflachliche Erkundung des Schlachtfeldes lieB viel zu wiinschen
i.ibrig. Die Offiziere der 7. Kavallerie besaBen nur wenige genaue Informationen iiber das Dorf, <las unter ihnen lag. Es wurde auch kein Versuch unternommen, die Gegend zu erkunden und festzustellen, ob sich
noch andere Indianer in diesem Gebiet aufhielten. Die Osage-Scouts
zeigten sich besorgt dariiber, eine Stellung anzugreifen, die sie nicht
genau ausgekundschaftet hatten. Als der Angriff mit den Osage besprochen wurde, warnten sie den Colonel, daB ,,wir den Bewohnern
des Dorfes zahlenmaBig unterlegen sind, die iiberdies mit auf5erster
Verbissenheit um ihr Leben und ihre Zelte kampfen werden." Dach
Custer beachtete diese Wamung nicht. Er wollte einen Angriff, under
wiirde ihn bekommen. Auch wenn die Osage sich verschatzten, was
die Siegeschancen der Kavallerie betraf, hatten die Indianerscouts insofern recht, als <las Regiment dem Gegner tatsachlich zahlenmaBig
unterlegen war, nahm man die Indianer hinzu, die in der naheren
Umgebung lebten. 115
Schon deshalb war Custers nachlassige militarische Aufklarung ein
schwerwiegendes Versaumnis: Ein Stiick den FluB hinunter befanden
sich eine Anzahl van Dorfern der Cheyenne, Arapaho, Kiowa, Apachen und Comanchen. Es konnte durchaus der Fall eintreten, daB viele
Krieger dieser Stamme, die einen freund schaftlichen Umgang miteinander pflegten, nach dem Angriff auf <las Dorf erschienen - und so kam
es dann auch, was die Kavallerie in grof5e, unvorhergesehene Schwierigkeiten brachte. AuBerdem unternahm Custer keinen Versuch, die
Lage und den Aufbau des Dorfes im Tal auskundschaften zu lassen,
und er wuBte nicht, wie viele Krieger seinen Mannern gegeniiberstehen wiirden. Oberdies teilte Custer seine Streitmacht angesichts des
unbekannten Gegners auf, was Gefahren mit sich brachte: Falls die lndianer in groBer Zahl einen entschlossenen Gegenangriff fiihrten, konn-
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ten die verschiedenen Kavallerieabteilungen eine nach der anderen vertrieben oder vernichtet werden. Weiter kam hinzu, daB der Colonel nicht
den Versuch unternommen hatte, erkunden zu lassen, ob das Dorf von
freundlichen oder feindseligen Indianer bewohnt wurde. Custer wuBte nur, daB es Indianer waren - und als solche die richtigen Opfer fiir
seinen Angriff. Nicht ein einziges Mal zog Custer die Moglichkeit in
Erwagung, daB die Dorfbewohner zu den friedlichsten auf den gesamten Plains zahlen konnten, weil sie von Black Kettle gefiihrt wurden.
Nach indianischen Berichten stammte die Fahrte, die die 7. Kavallerie
entdeckt hatte und der sie gefolgt war, tatsachlich von einem Kriegstrupp, doch dieser Trupp war nicht gegen WeiBe ausgeschickt worden.
Die Indianer, die am Washita River lebten, waren schon seit langer Zeit
mit den Ute in Colorado verfeindet, und die Fahrte stammte von Kiowa
und Cheyenne, die von einem Angriff auf ihre alten Widersacher zuriickgekehrt waren. Einige dieser Krieger machten eine kurze Rast in
Black Kettles Dorf, bevor sie in ihre eigenen Dorfer weiter fluBabwarts
ritten. Nur ein einziger Krieger blieb im Dorf Black Kettles und beteiligte sich an der Schlacht, nachdem die 7. Kavallerie angegriffen hatte.116
Die Indianer erklarten spater, ihr Kriegstrupp habe sich in zwei Gruppen aufgespalten, als er sich dem Washita River naherte; eine dieser
Gruppen befand sich offenbar genau vor der heranriickenden Kavallerie. Bear Shield und seine Gruppe horten hinter sich Schiisse. Wood,
einer der Krieger des Trupps, schlug daraufhin vor, auf eine Hiigelkuppe zu reiten, um die Quelle der Gerausche festzustellen, denn das
Knallen der Gewehre erinnerte Wood an die Waffen weiBer Soldaten.
Doch Red Nose widersprach dieser Vermutung und erklarte, die Gerausche konnten nur von der zweiten Gruppe des Kriegstrupps stammen, die wahrscheinlich angehalten hatte, um Bisons zu erlegen. Die
Krieger horten tatsachlich, wie Manner auf Wild schossen, doch diese
Gerausche stammten wahrscheinlich von Custers Kavallerie.
Die zweite Gruppe des Kriegstrupps folgte dem Lauf des Washita River
bis zu Black Kettles Dorf. Crow Neck hatte ein erschopftes Pony auf
dem Trail zuriickgelassen und wollte das Tier am nachsten Tag holen,
weil es sich bis dahin erholt hatte, wie Crow Neck hoffte. Als er sich
der Stelle naherte, an der er sein Pony hatte stehen lassen, sah er in der
Ferne eine lange Kette von Menschen oder Tieren, die iiber die Hiigel
kam. Crow Neck befiirchtete, es konne sich um Soldaten handeln, und
kehrte ins Dorf zuriick, ohne sein Pony zu suchen und ins Dorf zu fiihren. Crow Neck berichtete einem anderen Krieger, Bad Man, in <lessen
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Zelt er untergebracht war, von seiner Beobachtung, dalS sich entweder
Kavalleristen oder Bisons naherten. Bad Man nahrn die Warnung ernst
und verlegte sein Zelt, bevor die Soldaten eintrafen.117 Andere jedoch
waren nicht so klug; die Warnung, die sich ohnehin nur langsarn irn
Dorf verbreitete, stielS bei ihnen auf taube Ohren. Einige Cheyenne lachten sogar, als Crow Neck rnit der Meldung ins Dorf karn. Viele fiihrende, hochrangige Krieger konnten sich nicht vorstellen, dalS die Kavallerie bei so schlechtern Wetter einen Feldzug unternahrn. 11 8
Black Kettle jedoch war skeptisch. Arn 20. November 1868 befand er
sich zusarnrnen rnit Black Mouth, dern Hauptling der Arapaho, in Fort
Cobb, 40 Meilen von den Dorfern am Washita entfernt. Die Indianer
fiihrten lange Gesprache rnit William B. Hazen, einern Indianeragenten,
urn Schutz vor rnoglichen Angriffen General Sheridans zu finden, von
denen gernunkelt wurde. Noch in der Woche vor seinern Tod setzte
Black Kettle sich rnit ganzer Kraft dafiir ein, dalS sein Volk in Frieden
rnit den WeilSen leben konnte. Doch Hazen warnte ihn und Black Mouth,
daB er als Indianeragent keinen EinflulS auf Sheridan habe, ,,den groBen Kriegshauptling." Als die Fuhrer ihrer Starnrne rnulSten die Hauptlinge selbst rnit dern General Frieden schlielSen. Hazen erklarte: ,,(Wenn
die Indianer) in rnein Lager gebracht werden, folgt General Sheridan
ihnen rnoglicherweise, so dalS es zu einern zweiten Chivington (gerneint
ist das Sand-Creek-Massaker) kornmen kon.nte, das ich nicht verhindern kann." Hazens Befiirchtungen waren offensichtlich: Wenn den
Indianern Schutz <lurch die US-Regierung angeboten wurde, gerieten
sie eben dadurch in Gefahr, von den Arrneen derselben Regierung niedergernetzelt zu werden, weil sie dann ein leichteres Ziel boten. 119
Die Hauptlinge erhielten Geschenke - Nahrungsrnittel und Gebrauchsgegenstande -, bevor sie sich auf die Ruckreise in ihre Dorfer am Washita
River rnachten. Black Kettle traf einen Tag vor Custers Angriff ein und
besprach sich rnit den Unterhauptlingen und fiihrenden Kriegern. Er
habe die Absicht, erklarte Black Kettle, das Dorf ein Stuck flulSabwarts
zu verlegen, urn inrnitten der anderen Indianerdorfer besser geschutzt
zu sein. Die Verlegung sollte am nachsten Tag stattfinden. Doch insbesondere Black Kettles Frau, Medicine Woman Later, war uber die Verzogerung sehr aufgebracht - wahrscheinlich dachte sie dabei an die
SchulSverletzungen, die sie am Sand Creek davongetragen hatte. Jahre
spater erinnerte sich ein Cheyenne-Madchen, Moving Behind, an diese
Szene. Medicine Woman Later ,,wurde sehrwutend, weil das Dorfnicht
rnehr an diesern Abend verlegt werden konnte ... Sie sprach ganz aufgeregt und sagte: 'Mir gefallt diese Verzogerung nicht, wir hatten langst
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schon fortziehen konnen. Der Agent (Hazen) hat uns eine Nachricht
geschickt, daB wir sofort von hier fortgehen sollen. Wie es aussieht,
sind wir dumm und taub und wollen einfach nicht horen."' 120
Einige Indianer iiberlebten die Schlacht, weil sie das Gliick hatten, das
Dorf verlassen zu haben, bevor die Kampfe begannen. Wolf Belly
Woman war damals zehn oder elf Jahre alt und lebte bei den Kiowa ein
Stiick fluBabwarts vom Cheyennedorf. Ein Bekannter der Familie,
Carrying Quiver, hatte das Madchen am Abend vor der Schlacht zu
einem Besuch bei Freunden in Black Kettles Dorf geholt. Beide wurden
eingeladen, den ganzen Abend bei diesen Freund en zu verbringen, <loch
Carrying Quiver hielt es fiir besser, das Madchen wieder nach Hause
zu bringen. Spater berichtete Wolf Belly Woman: ,,Ich konnte die
Schlacht (in ihrem Heimatdorf der Kiowa) horen." Vermutlich leicht
untertrieben, fiigte sie hinzu: ,,Ich bin froh, daB wir nicht geblieben
sind." 121
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George Armstrong Custer am 9. Februar 1869. So sah er zum Zeitpunkt des WashitaMassakers aus. Mit Genehmigung des Little Big Horn Battlefield National Monument.
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Captain Frederick W. Benteen. Mit Genehmigung der National Archives.
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Thomas W. Custer, G. A. Custers jiingerer Bruder. Mit Genelunigung des Little Big Horn
Battlefield National Monument.
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Bvt. General George Armstrong custer am 23. Mai 1865. Mit Genehmigung der
National Archives.
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G. A. Custer galt als verbissener, aggressiver Jager, war die Beute nun ein Stiick Wild
oder ein Mensch. dieses Gemii.lde von Charles Schreyvogel illustriert eine dramatische
Begegnung zwischen Custer und Kiowa-Hii.uptlingen am 17. Dezember 1868. Nach
dem Washita-Massaker zeigte Custer sich entschlossen, die Kiowa und Cheyenne in
ihre Reservationen zu treiben. Das Bild zeigt (von links nach rechts) Little Heart, Lone
Wolf, Kicking Bird, Satanta, Scout Abner Grover, Custer, Lieutenant Tom Custer,
Lieutenant Colonel John Schuyler Crosby aus Sheridans Stab und General Sheridan an
der Spitze der im Hintergrund aufmarschierenden Truppen. Mit Genehmigung des

Little Big Horn Battlefield National Monument.

"lndianer auf dem Kriegspfad", zeitgenossische Skizze aus E. B. Custers Buch
Following the Guidon, 1890.

57

Ein Spahtrupp. Aus E. B. Custers Buch Following the Guidon, 1890.

Ein Indianerdorf. Zeitgenossische Skizze aus E. B. Custers Buch Following the Guidon,
1890.
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Der Angriff
Der Himmel hellte sich allmahlich auf, als der Morgen des 27. November 1868 heraufdammerte; zwei Tage spater jahrte sich das Massaker
am Sand Creek zum viertenmal. Bevor die Kavalleristen abriickten,
wurde ihnen befohlen, ihre Dbermantel und die Provianttaschen abzulegen, um beim Angriff moglichst unbehindert zu sein. 122 Die Manner
sollten sowohl zu Pferde als auch zu FufS vorriicken. Der Halfte der
Soldaten van Captain Meyers' Truppenteil - die Kompanien E und I wurde befohlen, ihre Pferde zuriickzulassen; auch zwei van den drei
Kompanien unter Elliotts Befehl sollten unberitten angreifen. 123 Dies
hatte zur Falge, dafS die Truppen, die zu FufS marschierten, auf ein Viertel
ihrer Mannschaftsstarke verzichten mufSten, da jeder vierte Kavallerist
zur Bewachung bei den Pferden bleiben mufSte. Dach unberittene Soldaten konnten besser zielen; aufSerdem es war fiir den Feind viel schwieriger, FufSsoldaten zuriickzuschlagen oder durch BeschufS auseinanderzutreiben, als es bei Berittenen der Fall war.
Elliotts Abteilung zag stromabwarts bis hinter das Dorf und zu einer
Stelle unweit der indianischen Ponyherde. Die zwei Kompanien, die
zu FufS marschierten, durchfurteten den Washita, wahrend die verbliebene Abteilung unter Benteens Befehl in den Satteln blieb und den FlufS
nicht durchquerte, sondern weiter zu Pferde vorriickte, um die
unberittenen Manner zu unterstiitzen. Das Gros des Regiments zag
stromaufwarts, um den Feind spater aus der Gegenrichtung anzugreifen. Diese Strategie sollte sich als sehr wirkungsvoll bei der Zerst6rung
des Dorfes erweisen, weil die Cheyenne natiirlich versuchten, in Richtung der anderen Indianerdorfer zu fliehen, die stromabwarts lagen,
um dart Schutz zu suchen, und dabei Elliotts Truppe genau in die Arme
liefen. Custers Abteilung bildete den Hammer, der auf Elliotts AmbofS
schlug und die Indianer zerschmetterte.
Barnitz war stolz auf die ,,Aufstellung (seiner Manner), so als waren
sie auf einer Parade." Die Soldaten riickten nun in aller Eile var, denn
es dauerte nicht mehr lange, und der helle Tag brach an. Bald erreichten die Kavalleristen die indianischen Ponies und Maultiere. Da die
Herde bewacht war, bestand die Gefahr, dafS das Herannahen der Kavallerie die indianischen Wachter warnte, so dafS sie das ganze Dorf
alarmierten. ,,Ein Indianer, in einen roten Umhang gehiillt, safS bei den
Tieren, sprang sofort auf und stiirmte in Richtung des Dorfes. Augenblicke spater folgten ihm andere." Mehrere Soldaten wollten auf die
fliichtenden Indianer schiefSen, aber Barnitz befiirchtete, das Dorf konnte
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durch die Schiisse alarmiert werden und befahl den Mannern, noch
nicht zu feuern. Doch die Furcht, das Dorf wiirde bald von den herannahenden Truppen erfahren, lieB die Kavalleristen noch schneller vorriicken. Die Soldaten hatten gerade eine Stelle erreicht, von der aus sie
die Tipis des Dorfes sehen konnten, als sie eine peitschende Detonation
horten - das Signal fiir den Beginn der Schlacht. 124
Bevor die Kampfe entbrannten, hatte Custer seinen Truppenteil so nahe
wie moglich an das Dorf herangefiihrt, wobei die Manner zu Pferde
vorgeriickt und nur die Scharfschiitzen zu FuB marschiert waren, um
dafiir zu sorgen, daB sie ihre Treffsicherheit bestmoglich zum Einsatz
bringen konnten. Custer war besorgt, das Knirschen der Pferdehufe im
Schnee konne das Heranriicken der Truppe verraten, doch wahrscheinlich iibertonten die Gerausche der umherlaufenden Indianerponies die
der Kavalleriepferde. Die Truppe riickte sehr nahe an das Dorf, in dem
es so still war, daB Custer fiir einen Augenblick befiirchtete, die Indianer konnten gefliichtet sein. Diese Sorge war unnotig; seine ahnungslosen Opfer waren noch an Ort und Stelle. Offenbar bellten ein paar
Hunde im Dorf, denn ein Mann verlieB sein Tipi, um nachzusehen, weshalb die Tiere unruhig waren. Wahrscheinlich sah er dabei den Kopf
eines Soldaten, der iiber eine Boschung schaute. Der Indianer feuerte
sein Gewehr ab, um die anderen zu warnen. 125
Zu Custers Abteilung gehorte auch die Regimentskapelle, die wahrend
des darauffolgenden Gemetzels fiir die musikalische Untermalung sorgen sollte. Custer wandte sich an den Kapellmeister und befahl ihm,
das Marschlied ,,Gary Owen" zu spielen. ,,Auf einmal klang die schmissige Melodie des vertrauten Marsch- und Kampfliedes <lurch das ganze Tal." Doch schon nach wenigen Takten verstummten die Klange,
denn in der bitterkalten Morgenluft gefroren die Instrumente an den
Lippen der Musiker. Spater jedoch spielte die Kapelle fast den ganzen
Tag und sorgte fiir die nahezu ununterbrochene musikalische Unterhaltung der Soldaten, als diese ihr Tagewerk verrichteten. 126
In den verschiedenen Einheiten des Regiments bliesen nun die Horner
zum Angriff; ihr schmetternder Chor wurde begleitet von den aufgeregten Schreien der attackierenden Kolonnen. Custers Abteilung ,,donnerte die lange Boschung herunter", wahrend ,,Ben teens Schwadron" eine der Abteilungen von Elliotts Truppenteil - ,,knirschend und krachend <lurch den gefrorenen Schnee vorriickte." Als die Kavallerie angriff, war die Kakophonie der Gerausche bis zu Barnitz' Stellung zu
horen. ,,Das Indianerdorf war erfiillt von ohrenbetaubendem Kriegsgeheul, dem Drohnen und Knattern von SchuBwaffen, dem Iarmenden
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Gebell von Hunden, dem Geschrei von Kleinkindern und den klagenden Rufen von Frauen. " 127
Black Kettle war einer der ersten, die auf den Angriff reagierten. Es ist
gut moglich, dafS er jener Indianer gewesen war, der das Dorf alarmiert
hatte, indem er sein Gewehr abfeuerte. 128 Haufig banden indianische
Fuhrer als Zeichen ihrer Macht ein Pony an ihrem Tipi fest, <loch Black
Kettle hatte sich vermutlich an das Sand-Creek-Massaker erinnert und
wollte sicher gehen, so schnell wie moglich fliehen zu konnen. Der
Hauptling und Medicine Woman Later, seine Frau, stilrzten schon bei
den ersten Kampfgerauschen aus ihrem Zelt. Black Kettle schwang sich
auf sein Pony; seine Frau sprang hinter ihn auf den Rilcken des Tieres,
und sie flilchteten so schnell sie konnten in Richtung des Flusses - wo
sie offenbar Benteens angreifenden Mannern in die Arme ritten. ,, Von
Kugeln zerfetzt, stilrzten der Hauptling und seine Frau aufs FlufSufer;
im selben A ugenblick wurde auch ihr Pferd getotet." Spater berichtete
Red Shin, dafS die Kavalleristen direkt iiber ,,Black Kettle und seine
Frau (hinwegritten) ... und ... ihre Korper wurden von den angreifenden Soldaten ilber und ilber mit Schlamm bespritzt." 129 So starb der
groBe Filrsprecher des Friedens einen schmahlichen Tod. DaB sein Lebenswerk gescheitert war, konnte kaum deutlicher demonstriert werden als <lurch den Tod und die Zerstorung, die an diesem Tag sein Dorf
heimsuchten.
In dem allgemeinen Durcheinander wurde fast jeder Indianer zu einem moglichen Ziel, und die Soldaten schossen meist wahllos auf ihre
Opfer. Viele Cheyenne wurden nicht etwa deshalb getotet, weil sie Widerstand leisteten oder auch nur eine Waffe trugen, sondern lediglich
aus dem einen Grund, dafS sie Indianer waren und in dem verzweifelten Versuch davonrannten, ihr Leben zu retten. Custer behauptete, ,,vor
Ausbruch des Kampfes den Befehl erteilt (zu haben), nur die Krieger
des Dorfes zu toten", doch er filgte hinzu, daB es ,,bei einer Auseinandersetzung dieser Art unmoglich (sei), immer und i.iberall darauf zu
achten, auf wen man gerade schieBt, besonders ... wenn es zum Nahkampf kommt." In diesem Fall, so Custer, ,,sind die Squaws ebenso
gefahrliche Gegner wie die Krieger", und auch Jungen im Alter von
nur ,,zehn bis fiinfzehn Jahren" seien imstande, sich an der Verteidigung des Dorfes zu beteiligen. 130 Grinnell schreibt in seinem Bericht,
der sich auf Aussagen der Cheyenne sti.itzt, die Soldaten hatten ,,die
meisten der getoteten Frauen und Kinder erschossen, als diese sich im
Gestrilpp (in der Nahe des Dorfes) versteckten oder versucht haben,
durch dieses Gestrilpp zu entkommen." 131 Am Washita wurden so vie-
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le Frauen und Kinder niedergemetzelt, daB Custer van den meisten
Cheyenne noch lange Zeit der ,,Frauenmorder" genannt wurde.
Als die Kavallerie das Dorf angriff, war Moving Behind ein junges, verwaistes Madchen, das van ihrer Tante, Corn Stalk, groBgezogen wurde. Einige Cheyenne waren bereits var dem Angriff alarmiert, denn
Moving Behind wurde van einer Frau geweckt, die leise zu ihr sagte:
,,Wach auf! Wach auf! WeiBe Manner! WeiBe Manner sind hier! Die Soldaten kommen auf unser Dorf zu." Die Frauen und Kinder in der Lodge
,,bekamen groBe Angst und wuBten nicht, was sie tun sollten. Dann
erhoben wir uns alle zusammen. In diesem Moment stieBen die Soldaten schreckliche Schreie aus, und ihre Gewehre donnerten." Moving
Behind war vollig verwirrt, als ihre Tante ihr zurief, aus dem Zelt zu
kommen, denn gleichzeitig zag ein Madchen sie ins Innere zuriick und
sagte: ,,Geh nicht hinaus, bleibe hier drin. DrauBen konnen die weiBen
Manner dich sehen und erschieBen." Dach Corn Stalk rief noch einmal,
und diesmal eilte das Madchen ,,zitternd var Furcht" aus dem Tipi.
,,Hier und da konnte ich dunkle Gestalten in wilder Flucht davonrennen sehen", erinnerte sich Moving Behind. ,,Als eine Gewehrsalve donnerte, nahm meine Tante mich bei der Hand und sagte: 'Halte meine
Hand ganz fest und drehe dich nicht um, was auch geschehen mag.
Wir gehen irgendwohin und verstecken uns."' Die Frau und das Madchen muBten einen wahren SpieBrutenlauf hinter sich bringen, um den
Geschossen und dem Tod zu entrinnen. ,,Von den Schiissen war die
Luft voller Pulverrauch, und eine Flucht war fast unmoglich, weil iiberall die Kugeln flogen ." Dann wurden Schiisse in Richtung der Frau und
des Madchens abgefeuert; Moving Behind konnte ,,das rote Feuer der
Schiisse (die Miindungsflammen) sehen." Dach Corn Stalk und ihre
Nichte schlugen sich bis zu einem Hugel hinter dem Dorf <lurch, wo
sie sich im hohen Gras versteckten.
Als das Madchen und seine Tante aus dem Dorf gefliichtet waren, hatte Moving Behind beobachtet, wie Cheyennekrieger eine geordnete Verteidigung zu organisieren versuchten. ,,Die jungen Manner hatten Gewehre, und sie stieBen das allerschrecklichste Kriegsgeheul aus, als der
Kampf ausbrach." Trotzig versuchte ,,Statue, der tapfere Mann", die
Krieger um sich zu scharen, als viele van ihnen davonrannten. Er rief
ihnen zu: ,,Ich habe immer schon damit gerechnet, daB ihr Hauptlinge
euch eines Tages als Feiglinge erweist. Ihr la15t die armen, hilflosen Frauen und Kinder allein zuriick und laBt sie leiden!" Dach trotz der verwegenen Tapferkeit Statues, hatten die iiberraschten und zahlenmaBig
hoffnungslos unterlegenen Krieger keine andere Chance, als zu fliehen
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oder kampfend zu sterben. 132
Einige Krieger ,,fluchteten mit den entsetzten Squaws und den Babies,
wobei sie noch auf der Flucht kampften. Sie bemuhten sich verzweifelt, die Ponies zu erreichen und aufzusteigen, was aber nur wenigen
gelang." 133 Viele Manner ergriffen rasch ein Gewehr oder einen Bogen
und Pfeile und rannten davon. Einige waren so unzureichend auf den
Angriff vorbereitet, daB die Soldaten sie ,,in volliger Nacktheit" in den
kalten Morgen fluchten sahen. 134 Red Shirt und Medicine Elk Pipe erklarten spater ubereinstimmend, daB Cranky Man aus seinem Zelt hervorsturzte, ein Gewehr in der Hand, und sich zur Wehr setzte. Offenbar erschoB er Captain Louis M. Hamilton, als dieser ins Dorf ritt.
Cranky Man versuchte gar nicht erst zu entkommen; er wurde getOtet,
als er kampfend vor seinem Tipi stand. 135 Noch wahrend des Anmarsches hatte Captain Hamilton seinen Leuten erklart, wie sie auf den
Feind schieBen sollten: ,,Also, Manner, bleibt ruhig, haltet tief, und feuert nicht zu schnell." Hamilton ritt neben Custer, als er in die Brust
geschossen wurde, wobei die Kugel offenbar sein Herz traf. Er starb
binnen Sekunden. ,,Er zuckte krampfartig in die Hohe, als er getroffen
wurde, stellte sich steif in die Steigbugel, und seine Leiche verharrte in
diese Haltung, wahrend das Pferd noch mehrere Yards weitertrabte",
bevor der Korper zu Boden fiel. 136
Doch Hamiltons Tod ist geheimnisumwittert. Als der Mantel untersucht
wurde, den er an diesem Tag getragen hatte, entdeckte man ein Kugelloch im Rucken, aber keines vorn am Mantel. Moglicherweise hatte
Hamilton den Mantel geoffnet, als die Kugel ihn traf, so daB der vordere Teil des Kleidungsstucks unversehrt blieb. Dennoch besteht die Moglichkeit, daB er im allgemeinen Durcheinander des Angriffs von seinen
eigenen Leuten in den Rucken geschossen wurde - entweder durch
Zufall oder mit Absicht. Falls der SchuB aber gezielt abgefeuert wurde,
hatte der Schutze moglicherweise Custer im Visier, den mit Abstand
unbeliebtesten Offizier des Regiments. 137
Beim Angriff ritt der Colonel weit vorn bei seinen Mannern und setzte
sich dem feindlichen BeschuB aus, wie er es schon im Burgerkrieg viele
Male getan hatte. Sein beruhmtes Gluck blieb ihm auch diesmal treu;
Custer blieb unverletzt. Der Scout Ben Clark schrieb Jahre spater uber
Custers Verhalten beim der ersten Attacke auf das Dorf. Clark ritt beim
Angriff ,,Steigbugel an Steigbugel" mit seinem Kommandeur und berichtete: ,,(Der Colonel) tOtete nur einen Indianer, einen Krieger, der
aus nur wenigen FuB Entfernung auf ihn feuern wollte. Custer erschoB
ihn mit dem Revolver." 138
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Nach zwei Jahren erfolgloser Feldziige hatten sich bei vielen Kavalleristen Enttauschung und Zorn aufgestaut, die sich nun in dem wilden
Verlangen Luft machten, den verhaBten Feind zu tOten. Lieutenant
Godfrey berichtete, daB die Soldaten beim Angriff auf das Dorf wahllos in die Tipis hinein feuerten, wohl wissend, daB sie dabei auch Frauen und Kinder treffen konnten.rn Vielleicht war es auf die Erinnerung
an die Ermordung und Folterung Lieutenant Kidders und seiner Manner zuriickzufiihren, daB einige Soldaten den Angriff als Racheakt betrachteten und ihren Opfern gegeniiber kaum Gnade zeigten, auch wenn
es keinen Beweis dafiir gab, daB die Bewohner von Black Kettles Dorf
irgend etwas mit den Grausamkeiten zu tun hatte, die Kidder und seinen Leuten widerfahren waren.
Als Custers Truppenteil das Dorf aus westlicher Richtung attackierte,
fliichteten viele Indianer stromab - und liefen Elliotts Leuten in die
Arme. Wahrend Barnitz' Manner von den Pferden stiegen und zu FuB
vorriickten, blieb der Captain im Sattel, um die Bewegungen der Truppe zu lenken. Barnitz war besorgt dariiber, daB einige Cheyenne hinter
den Linien seiner Manner entflohen. Mit einem Trupp von 10 Kavalleristen, die noch in den Satteln saBen, ritt er los, um den Indianern den
Fluchtweg abzuschneiden. AuBerdem war Barnitz begierig darauf,
selbst ein paar Indianer zu erledigen ... und (ich) preschte auf diejenigen los, die mir am nachsten waren." Als er naher kam, bemerkte er,
daJS ,,es durchweg alte Frauen waren; einige trugen Kleinkinder auf
den Schultern oder fiihrten sie an den Handen." Spater gestand Barnitz:
,,Ich hatte iiberhaupt keine Gewissensbisse (die Frauen und Kinder zu
t6ten), denn sie (die Indianer) waren bei der Folterung Gefangener stets
teuflisch grausam." Nur eine praktische Erwagung hielt Barnitz davon
ab, die Frauen und Kinder zu erschieBen: Er wollte ,,ihretwegen keine
Munition verschwenden." Er trieb die 48 Squaws und Kinder zu seinen Soldaten, von denen sie gefangengenommen wurden.
Dann sah Barnitz in einiger Entfernung Krieger davonrennen. Indem
(ich) lospreschte, erreichte ich rasch die hintersten der Gruppe, und in
Nullkommanichts verwandelte ich zwei von ihnen in sehr gute und
harmlose Indianer" - indem er sie tOtete. Die Krieger versuchten, ihren
Verfolger zu vertreiben, indem sie mit Pfeilen auf ihn schossen. Einer
der Pfeile schrammte meinen Hals"; dann richtete ein Krieger sein
Gewehr auf den Captain.
Barnitz ritt auf den Indianer zu und versuchte, ihn nach rechts abzudrangen, so daJS er den Krieger problemlos mit seinem Revolver hatte
erschieJSen konnen, den er in der rechten Hand hielt. Aber der Krieger
11
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,,war ein geiibter Kampfer" und wich nach links aus, so daB sich der
Kopf des Pferdes zwischen beiden Mannern befand. Barnitz zerrte an
den Ziigeln und riB den Kopf des Pferdes nach links, um frei zum SchuB
zu kommen, doch der fintenreiche Indianer schleudert eine Bisonrobe
nach dem Tier, worauf es scheute und Barnitz ein genaues Zielen praktisch unmaglich machte. Beide Manner feuerten fast gleichzeitig. Barnitz
traf seinen Gegner, sah aber mit Erstaunen, daB der Mann noch auf den
Beinen stand, als der Pulverrauch sich verzogen hatte. Ein weiterer
SchuB des Captains, und der Indianer sank auf die Knie.
Der SchuB des Kriegers war aber fast ebenso verheerend: Die Miindung seines Gewehrs befand sich so nahe am Karper des Captains, daB
das Pulver den Obermantel Barnitz' verbrannte, als der Krieger abdriickte. Die Kugel traf Barnitz dicht unter dem Herzen. Spater erinnerte der
Captain sich mit bemerkenswerter Sachlichkeit an den Treffer: Die Kugel ,,hatte offenbar den unteren Rand eines Rippenknochens getroffen
und wurde nach unten abgelenkt." Dann ,,schlug sie die nachste Rippe
entzwei und riB ein Stuck aus der Rippe darunter, von der sie dann
abprallte, durch meinen Karper drang und aus den Muskeln neben dem
Riickgrat austrat. " 140
Barnitz war so schwer verwundet, daB er nicht einmal um Hilfe rufen
konnte. Von fiirchterlichen Schmerzen geplagt, versuchte er ins Dorf
zu gelangen - dorthin, wo andere Soldaten ihn sehen konnten. Er ritt in
Richtung Dorfmitte, wo ,,es viele Schiisse und Geschrei gab", bis er zu
einem Kreis aus Felsbrocken gelangte. Dort stieg er vom Pferd, packte
die Ziigel, zog die Hande in die Armel seines Obermantels, um sie zu
warmen, und legte sich zu Boden, um auf den Tod zu warten. Doch
Barnitz zahlte zu den Soldaten, die Stunden spater noch lebend aufgefunden wurden. 141
Anders als Barnitz, hatte Captain Benteen nicht das Verlangen, die Indianer um jeden Preis zu taten. Deshalb versuchte er, einem jungen
Krieger das Leben zu retten. Wahrend des Angriffs, gleich zu Beginn
der Kampfhandlungen, traf Benteen auf einenJungen, den er aufhachstens 14 Jahre schatzte. Der junge Bursche hatte sich auf ein Pony
schwingen kannen und war auf der Flucht, als er Benteen iiber den
Weg ritt. Durch Zeichensprache versuchte der Captain, dem Jungen
klarzumachen, daB er sich ergeben solle; Benteen wollte ihn an einen
Ort bringen, an dem er bis zum Ende der Schlacht in Sicherheit war.
Doch der Junge gab nicht auf und preschte mit gezogenem Revolver
auf den Captain los. Er feuerte dreimal, traf jedoch nur Benteens Pferd
in die Schulter, setzte seinen Angriff aber fort, so daB der Captain den
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Gegner erschoB. Spater auBerte Benteen haufig seine Bewunderung fiir
diesen Jungen und zeigte sich sehr betroffen iiber <lessen sinnlosen
Tod. 142
In den indianischen Berichten heiBt es, der ,,Junge" sei in Wahrheit einundzwanzig Jahre alt gewesen; ein Neffe von Black Kettle mit Namen
Blue Horse. Wahrscheinlich war ein kleinwiichsiger Mann, <lessen AuBeres iiber sein wahres Alter hinwegtiiuschte, so daB Ben teens Vermutung, es handele sich um einen ,,Jungen", nicht zutraf. 143
Mindestens ein Krieger versuchte, sich zwischen weiblichen Gefangenen zu verstecken. Beim Angriff auf das Dorf beobachteten die Kavalleristen, wie eine kleine Gestalt bei den indianischen Frauen Zuflucht
suchte. Lieutenant H . Walworth Smith befahl seinem Hornisten, John
Murphy, nicht auf die Person zu schieBen, da er sie fiir eine Frau hielt.
Kaum hatte der Lieutenant diesen Befehl erteilt, schoB die ,,Frau", die
unter eine Decke gekrochen war, einen Pfeil ab, der den Hornisten rechts
am Kopf traf, unterhalb des Auges. Die Pfeilspitze durchschnitt Haut
und Fleisch bis zum rechten Ohr und blieb stecken, drang aber nicht in
den Schadel ein. Der Harnist totete den Angreifer mit seinem Revolver.
Als die Soldaten die Leiche in Augenschein nahmen, stellten sie fest,
daB es sich um einen alteren Mann handelte, der sich mit einem Bogen
und einem Kocher voller Ffeile unter seiner Decke versteckt hatte. 144
Murphy, der Harnist, war blutiiberstromt, <loch er ,,ertrug den Schmerz
wie ein Mann", selbst als der Feldarzt ihm den Pfeil herauszog. Custer
fragte Murphy, ob er den Indianer gesehen habe, der ihm die Wunde
zugefiigt hatte, worauf der Harnist sofort den Skalp eines Indianers
aus der Tasche zog. ,, Wenn jemand glaubt, ich hatte ihn nicht gesehen",
antwortete Murphy, ,,soll er sich das hier mal anschauen. " 145
Schon wenige Minuten nach dem Angriff hatten die Soldaten das Dorf
eingenommen, wobei sie nur geringe Verluste erlitten. Lediglich zwei
Soldaten waren bei der Attacke gefallen: ein Offizier, Hamilton, und
Private Charles Cuddy, ein gemeiner Soldat. Als Cuddy mit Thompsons
Abteilung angegriffen hatte, traf ihn eine Kugel im Gesicht, dicht neben der Nase, und trat hinter dem Ohr wieder aus. Zwei weitere Manner waren zu Beginn des Angriffs bzw. unmittelbar nach Ausbruch der
Kampfhandlungen so schwer verwundet worden, daB sie nicht iiberlebten. Private Augustus Delaney hatte eine Kugel links in die Brust
bekommen; das Projektil war abgeprallt und in seinen Unterleib gedrungen. Delaney starb zehn Stunden spater. Auch Private Benjamin
McCasey war von einem Pfeil in die Brust getroffen worden; das GeschoB hatte die Lunge durchschlagen. McCasey starb nach drei Tagen,
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am 30. November 1868. AuBer diesen vier Toten hatten der Angriff und
die Kampfhandlungen nur 13 Verletzte gefordert. Von diesen Mannern
wurden vier als ,,leicht verwundet" eingestuft; vier weitere hatten
,,Fleischwunden" davongetragen, darunter Tom Custer, der eine ,,leichte" Schnittwunde an der rechten Hand abbekommen hatte. 146
Bis zu diesem Zeitpunkt war der indianische Widerstand sporadisch
und weitgehend wirkungslos gewesen, doch die Schlacht sollte noch
den ganzen Tag andauern. Obgleich die Soldaten weitere Indianer toteten oder gefangennahmen und das Dorf zerstorten, unternahmen die
Cheyenne und ihre Verbi.indeten Gegenangriffe, wobei sie der Kavallerie immer hohere Verluste zufi.igten, ja, die Soldaten regelrecht belagerten und das Regiment schlieBlich zum Ri.ickzug zwangen. Captain
Gibson erklarte spater: ,,Nach dem Angriff und der Einnahme des Dorfes begann erst die (wirkliche) Schlacht." 147
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Die Schlacht
Custer erkannte, daB die Einnahme des Dorfes ,,ein Sieg ohne Wert
(war), es sei denn, wir konnten die verbliebenen Bewohner bezwingen,
die uns aus ihren Stellungen hinter Baumen und (FluB-) Ufern mit raschem und zielgenauem BeschuB eindeckten." Diesen Kriegern war es
gelungen, an Elliotts Mannern vorbei durch das Dorf zu fliichten, und
nun fiihrten sie den Kampf fort. Dberall waren das ,,scharfe Krachen
der indianischen Gewehre und die donnernden Antworten aus den
Karabinern der Kavalleristen" zu vernehmen. Die Indianer wehrten sich
mit solcher Verbissenheit, daB Custer seinen Soldaten befahl, abzusitzen und die Cheyenne mit gutgezielten Schiissen aus ihren Deckungen
zu vertreiben. Einige dieser Gefechte fanden aus nachster Nahe statt,
und ,,eine erbitterte Schlacht Auge in Auge mit dem Feind entbrannte." Doch meist standen die Gegner sich auf weite Entfernung gegeniiber, wobei Gewehrschiisse aufeinander abgefeuert wurden.
Die Stellungen der Indianer erschwerten den Kavalleristen den BeschufS
erheblich, weil die Krieger sich so gut hinter Baumen und am FlufSufer
verbargen, dafS sie nur dann zu sehen waren, wenn sie die Kopfe hinter
der Deckung hoben, um ihre Waffen abzufeuern. Die Krieger hatten
ihre Verstecke so geschickt gewahlt, daB sie aus verschiedenen Richtungen auf die Kavalleristen schieBen konnten, wenn diese vorriickten. ,,Alle Bemiihungen s.cheit~rten, die Krieger aus ihren Stellungen
zu vertreiben", muBte Custer zugeben, ,,was schwere Verluste auf unserer Seite zur Folge hatte." Doch nun erwiesen sich die 40 Scharfschiitzen unter dem Befehl von Lieutenant Cook als besonders wirksame
Waffe bei der Bekampfung der verborgenen Feinde. Den Scharfschiitzen gelang es schliefSlich, Stellungen zu erobern und zu halten, aus
denen sie den Gegner unter BeschufS nehmen konnten. Die Krieger
wurden getbtet oder vertrieben. Die Angaben der Quellen beziiglich
der Zahl der Indianer, die bei diesem Feuergefecht getbtet wurden, sind
unterschiedlich. Custer widersprach sich selbst: Er schrieb, dafS 17 Krieger sich am FlufSufer verschanzt hatten, und daB dort nach Ende des
Kampfes die Leichen von 38 Mannern gefunden wurden - wobei diese
Zahl vermutlich iibertrieben ist. 148
Ben Clark fiel die verbissene Gegenwehr vieler indianischer Frauen auf.
Er sah ,,eine faltige, grauhaarige alte Squaw", die er mit einer ,,wiitenden, in die Enge getriebenen Tigerin" verglich. Sie schwang ,,einen alten Kavalleriesabel, den sie trotzig zur Schlacht erhoben hielt." Nur
mit Miihe brachte man die Frau dazu, die Waffe niederzulegen, nach-
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dem man ihr versprochen hatte, sie am Leben zu lassen.
Eine weitere Szene fiihrte Clark den selbstmorderischen Mut der indianischen Frauen vor Augen, als ,,er das schreckliche Beispiel fiir die
Verzweiflung einer Cheyenne-Mutter" erlebte. Er beobachtete, wie die
Frau sich ,,hinter einer Barrikade erhob und einen Saugling auf Armeslange von sich hielt"; iiberdies hielt sie ein ,,langes Messer" in einer
Hand. Die Kavalleristen hielten den Saugling fiir ein entfiihrtes weiBes
Baby; dann sahen sie zu ihrem Entsetzen, daB die Frau das Kind toten
wollte. ,,Bevor ein Gewehr auf die Mutter abgefeuert werden konnte,
schlitzte sie dem Kind mit einem raschen Schnitt den Leib auf; dann
trieb sie sich das Messer bis ans Heft in die Brust und starb." Wenngleich die Frau tot war, ,,hob ein Kavallerist seinen Karabiner iiber die
Uferboschung und schoB der Frau eine Kugel durch den Kopf, aber
das war eine iiberfliissige Grausamkeit."
Bald kursierte das Geriicht, das getotete Kind sei ein weiBer Gefangener gewesen, doch Clark wuBte, daB die Sauglinge der Cheyenne oft
eine erstaunlich helle Haut besaBen; er hielt das getotete Baby fiir ein
Indianerkind. In der Tat ist es viel wahrscheinlicher, daB die Soldaten
die Verzweiflungstat einer Mutter erlebt hatten, und nicht den Mord
an einem weiBen Saugling. Wahrscheinlich wollte die Frau lieber ihr
Kind toten und dann Selbstmord begehen, als von den Kavalleristen
gefangengenommen zu werden, oder sie befiirchtete, sie und ihr Baby
wiirden ohnehin von den WeiBen getOtet. 149
Der Tod des Kindes und seiner Mutter war sicher nicht die einzige Verzweiflungstat, die an diesem Tag von den Indianern begangen wurde.
Wochen nach der Schlacht kehrte die 7. Kavallerie in das Dorf zuriick
und erkundete die Gegend. Dabei wurden in der Nahe eines der stromabwarts liegenden Indianerdorfer die Leichen einer weiBen Frau und
ihres Kindes entdeckt. Bei den Toten handelte es sich um Mrs. Clara
Blinn und deren zweijahrigen Sohn Willie. Die beiden waren am 9.
Oktober 1868 beim Uberfall auf einen Wagenzug in Colorado von den
Indianern gefangengenommen worden, und alle Bemiihungen, sie freizubekommen, waren gescheitert. Am 7. November hatte Mrs. Blinn einen mitleiderregenden Brief geschrieben und flehentlich gebeten, man
solle weiterhin alles versuchen, sie und ihren kleinen Sohn zu retten,
doch beide waren immer noch Gefangene der Indianer, als Custers
Regiment das Dorf angriff. Offenbar waren Clara Blinn und Willie von
den Indianern ermordet worden, um dafiir zu sorgen, daB sie nicht
befreit werden konnten; oder Mutter und Kind hatten als Rache fiir
den riicksichtslosen Angriff der Kavallerie sterben miissen. ,,Der Frau
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hatte man in die Stirn geschossen; ihr war die gesamte Kopfhaut abgezogen worden, und der Schadel war schrecklich zertriimmert. Auch
der Korper des Kindes wies zahlreiche Male auf, die von Gewalteinwirkung zeugten." 150
Den ganzen Tag verbargen Moving Behind und Corn Stalk sich im hohen Gras an der Hiigelflanke. Von ihrem Versteck aus konnten sie ,,den
Larm und die Schreie der Verwundeten" horen. Als die Gerausche leiser wurden, fa15ten die verangstigten Frauen schliel5lich den Mut, die
Kopfe zu heben und sich umzuschauen. ,,In der Nahe eines Hiigels
sahen wir eine dunkle Gestalt liegen. Spater entdeckten wir, daB es die
Leichen einer Frau und eines Kindes waren. Die Soldaten hatten den
Korper der Frau aufgeschlitzt." Als die Corn Stalk und Moving Behind
spater noch einmal in die Runde blickten, ,,konnten (sie) sehen, wie
Soldaten eine Gruppe Frauen zwang, mit ihnen zu kommen. Einige
Frauen muBten auf Wagen steigen, andere auf Pferde." Mehrmals kamen Kavalleristen nahe am Versteck von Moving Behind und Corn Stalk
voriiber. Schliel5lich ,,sah einer der Soldaten uns und ritt auf die Stelle
zu, an der wir lagen. Er ziigelte sein Pferd und starrte uns an .. . Er sagte
kein Wort, und wir fragten uns, was nun geschehen wiirde. Doch er ritt
davon ... lch glaube, er hatte Mitleid mit uns und lieB uns in Ruhe."
Viele Jahre spater unterhielt sich George Bent, der Halbblut-Dolmetscher, mit Moving Behind und fragte sie, ob sie sich mit einem Soldaten
treffen und ihm die Hand schiitteln wiirde. Dann stellte Bent ihr jenen
Kavalleristen vor, der Moving Behind und ihre Tante damals in ihrem
Versteck am Washita entdeckt hatte. Moving Behind erinnerte sich, daB
es der Mann war, ,,der uns im tiefen Gras gesehen hatte, Mitleid zeigte
und uns in Ruhe liel5. Natiirlich schiittelten wir dem hochgewachsenen Soldaten die Hand." 151
Nachdem die Kavalleristen das Dorf eingenommen hatten, trieben sie
Gefangene zusammen. Obwohl Custer behauptet hatte, er habe seinen
Leuten befohlen, keine weiblichen Gefangenen zu t6ten, war einigen
Soldaten dieser Befehl offenbar nicht ganz klar. In einem Fall griff der
Colonel sogar personlich ein, um das Leben von Frauen und Kindern
zu retten. Als der Scout Ben Clark sah, wie Captain Myers' Manner
,,Jagd auf panikerfiillte Frauen und Kinder machten", erstattete er
,,Custer umgehend Meldung und fragte, ob er (Custer) wiinsche, dal5
die Indianer getotet wiirden. 'Nein', erwiderte er. 'Sagen Sie Myers, er
soil seine Leute zuriickrufen. Die Fliichtigen werden zu einem grol5en
Zelt gebracht und dort unter Bewachung gestellt."' Clark hatte gut daran
getan, das Leben dieser Frauen und Madchen zu retten, zumal er spa-
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ter eines von ihnen heiratete. Doch die Soldaten nahmen nicht alle Indianer gefangen; offenbar wurden auch Fliehende getotet, wie Clark
Jahre spater berichtete: ,,Die Jagd nach den Fliehenden und das Gemetzel unter ihnen hielten fast den ganzen Morgen an." 152
Die indianischen Osage-Scouts kannten keine Gnade. Sie hafSten die
Cheyenne bis aufs Blut, und einige Osage betrachteten die Schlacht als
eine Moglichkeit, Vergeltung zu iiben. Die Scouts, ,,in ihre Kriegstracht
gekleidet, die Gesichter in allen nur erdenklichen Farben bemalt", bereiteten sie sich auf den Angriff vor. Ihr Hauptling, Little Bear, befiirchtete, die Soldaten konnten sie mit den Cheyenne verwechseln und in
der bevorstehenden Schlacht auf sie schiefSen. Er postierte die Scouts
in der Nahe der Regimentsflagge und blieb selbst dicht bei Custer, um
so weit wie moglich von den Kugeln der Soldaten entfernt zu sein. In
einem Bericht heifSt es, die Osage hatten fliehende Frauen abgefangen
und ins Dorf zuriickgetrieben, indem sie ,,mit Gerten auf sie einschlugen (und) die Fliichtigen schrecklich auspeitschten." Die Drohung mit
weiteren Peitschenhieben sorgte dafiir, dafS die Gefangenen sich fiigsam verhielten.153 Ben Clark jedoch erzahlte eine ganz andere Geschichte.
,,Die Osage-Scouts schossen die Frauen nieder, bevor man sie daran
hindern konnte, und verstiimmelten ihre Leichen, indem sie ihnen mit
Messern die Arme, Beine und Briiste abschnitten." 154
Einer der Osage betrauerte seine Frau, die von Cheyenne-Kriegem getOtet worden war. Wahrend der Schlacht tOtete ein Osage-Scout einen
Cheyenne und schnitt ihm den Kopf ab. Dann wurde der Kopf zu dem
Trauernden gebracht, den dieser Anblick aufzumuntern schien. Er eilte in die Schlacht, totete nun seinerseits einen Cheyenne-Krieger und
schnitt ihm ebenfalls den Kopf ab. Dann ,,schmetterte der Scout ihn" in
wilder Erregung ,,zu seinen FiifSen auf den Boden." 155
Einer der Griinde, weshalb bei den Kampfen viele Frauen getOtet wurden, war ihre nie erlahmende Gegenwehr. Einer der Soldaten erklarte
lakonisch, dafS ,,ein paar Squaws am Kampf teilnahmen, indem sie Revolver benutzten. Andere wurden verschont." 156 Captain George W.
Yates erblickte in einem Unterholz unweit des Dorfes irgend etwas
Schimmerndes. Als ein SchufS aufpeitschte, wurde ihm klar, dafS es sich
um den Lauf einer Pistole handelte. Seine Manner warnten Yates, eine
Frau habe auf ihn gefeuert und wiirde nun nachladen, um noch einmal
auf ihn zu schiefSen. Der Captain umritt die Straucher und naherte sich
dem Schiitzen von hinten. Es war tatsachlich eine Frau, die mit einem
gebrochenen Bein im Wasser des Washita stand und ihr Baby an sich
driickte. Wenngleich das Bein ihr schreckliche Schmerzen bereitete,
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wehrte die Frau sich gegen jeden Versuch der Gefangennahme. Sie warf
ihre Waffe in den FlulS, um zu verhindern, dalS die WeilSen sie ihr fortnehmen konnten, wehrte sich aber weiterhin so heftig, wie sie nur konnte. Als die Soldaten ihr schlielSlich das Baby aus den Armen zerrten,
gab die Frau den Kampf auf und wurde mitsamt den anderen Gefangenen ins Dorf gebracht, wo ihre Wunden behandelt wurden. 157
Die Frauen und Kinder der Cheyenne, die nicht aus dem Dorf gefliichtet, sondern in ihren Zelten geblieben waren, befiirchteten, von den
Soldaten getOtet zu werden. Diese Angst, die mit Sicherheit <lurch die
,,Jarmende, wilde Erregung des Kampfes" in der Nahe noch gesteigert
wurde, hatte zur Folge, dalS viele Frauen ,,ihrer Verzweiflung Luft machten, indem sie (als Vorbereitung auf den nahen Tod) das Totenlied sangen." Doch Custer verschonte die Frauen; deshalb konnte er sie spater
stolz nach Camp Supply mitnehmen, wo sie in seine Siegesparade eingegliedert wurden und zweifellos die Tiichtigkeit des Colonels beim
Kampf gegen wehrlose Indianer bewiesen.
Der Kavallerie gehorte ein Mexikaner namens Romero an, dem die Kameraden den Spitznamen ,,Romeo" gegeben hatten. Er hatte bei den
Cheyenne gelebt und beherrschte ihre Sprache gut, so dalS der Colonel
ihn als Dolmetscher einsetzen konnte. Custer befahl Romero, den Frauen
und Kindem zu sagen, sie konnten aus den Zelten herauskommen; es
wiirde ihnen nichts geschehen. ,,Das war eine ziemlich heikle Aufgabe,
denn es war schwierig, die Squaws und die Kinder davon zu iiberzeugen, dalS sie bei uns Soldaten etwas anderes zu erwarten hatten als den
Tod." Der Kommandeur lielS die Gefangenen zu einer Gruppe groJSer
Tipis in der Nahe der Dorfmitte bringen, woman sie leichter bewachen
konnte. 158
Viele Manner hatten nicht so viel Gluck, und keiner von ihnen wurde
gefangengenommen. Entweder wurden sie getOtet, oder ihnen gelang
die Flucht. Captain Myers' Kavalleristen entdeckten einen Mann, der
sich versteckt hatte und ein kleines Madchen in den Armen hielt. ,,Er
war ein Mexikaner, den die Cheyenne als Kind gefangengenommen
hatten, (und) er sprach ein wenig Englisch." Als Ben Clark heranritt,
horte er die Soldaten dariiber diskutieren, ob sie den Mann tOten sollten. ,,Der Mexikaner ahnte sein Schicksal, stand in stoischer Ruhe da
und wartete auf das Ende." Als die Sache entschieden war, befahl einer
der Kavalleristen dem Mexikaner, ,,den Steilhang hinunterzurennen."
Der Mann zogerte und fragte: ,,Ihr werdet euch doch um das Baby kiimmern, nicht wahr?" Der Soldat nahm das kleine Madchen in die Arme,
und der Mexikaner stiirmte davon. ,,Er war kaum zehn Meter weit ge72

rannt, als er stiirzte, <lurch Schiisse in den Riicken von Kugeln durchbohrt." Clark berichtete, daf5 das kleine Madchen iiberlebte, spater einen Weif5en heiratete und bis zu ihrern Tod in Oklahoma lebte." 159
Nachdern Major Elliott ins lndianerdorf vorgeriickt war, stellte er einen 17 Mann starken Kavallerietrupp zusarnrnen, der den Befehl hatte,
die irnrner noch fliichtenden Indianer abzufangen und zu ergreifen. Ben
Clark behauptete spater, er habe den Major sagen horen: ,,Es sind noch
viele Indianer auf der Flucht. Los, Jungs, schnappen wir sie uns." 160
Diese Verfolgungsjagd war iiberstiirzt und voreilig, beinahe unverantwortlich; denn der Major war irnrner noch stellvertretender Kornrnandeur des Regiments und rnuBte eine drei Kornpanien starke Abteilung
fiihren, wahrend die Schlacht ihren Fortgang nahrn. Als Elliott davonpreschte, horte man ihn rufen, er rnache sich auf die Jagd nach ,,einer
Beforderung oder einern Sarg." Falls das zutrifft, bedeuteten Elliotts
Worte, daf5 er ungeachtet der Gefahren eine herausragende Tat vollbringen wollte, urn sich auszuzeichnen.161 Doch Elliott und seine Manner ritten in den Tod, und es wurde zurn rneist urnstrittenen Aspekt
der gesarnten Schlacht, wekhe Rolle Custer dabei spielte.
Aus den indianischen Berichten laBt sich entnehrnen, wie verzweifelt
ihre Flucht aus Black Kettles Dorf verlief. Die Frauen und Kinder rannten zurn Fluf5 und sprangen in den eiskalten Washita, urn strornabwarts
zu waten und zu entkornmen. Wenngleich das Wasser an manchen Stellen bis zur Brust reichte, hielten sie sich dicht an den Ufern, um einem
BeschuB <lurch die Soldaten zu entgehen, die iiber ihnen, auf den Steilufern, den FluB entlangritten. Die Indianer waren dermaBen verangstigt, daf5 ihnen die bittere Kalte gar nicht bewuBt war, die ihre Korper
taub werden lieB. Etwa zwei Meilen unterhalb des Dorfes rnachte der
FluB eine lange Biegung; hier war das Wasser zu tief, um hindurchzuwaten, so daB die Indianer ein Stuck das Ufer entlang muBten, um hinter der Biegung wieder ins Wasser zu fliichten. Als die Cheyenne aus
dem FluB stiegen, wurden sie von den Soldaten entdeckt, mit denen
Elliott sich auf seine Verfolgungsjagd gemacht hatte. Die Frauen und
Kinder wurden von drei Mannern begleitet. Die Krieger beschlossen,
die Soldaten aufhalten, so daB die anderen entkornmen konnten. Die
drei Manner kiimpften tapfer, um den Feind in Schach zu halten. Little
Rock (Ho-han-i-no-o) feuerte so lange auf die Soldaten, bis er durch
einen KopfschuB getotet wurde. Trailing the Enemy (Eonah-pah), ein
Kiowa, ergriff das Gewehr seines gefallenen Karneraden sowie einen
Kocher mit Pfeilen; dann setzten er und der dritte Krieger, Packer (Stoko-wo ), ihre Flucht wieder fort.

73

Buffalo Woman (Wo-ista) und die drei Kinder, die bei ihr waren, mufSten sich vor Erschopfung ans Ufer setzen. Nachdem die Kavalleristen
herangeritten waren, erhielt einer von ihnen den Befehl, die vier Gefangenen ins Dorf zu bringen. Auf dem Riickweg bemerkte Buffalo
Woman, dafS aus den Dorfern weiter flufSabwarts Indianer heranriickten. Sie erklarte ihrem Wachter, dafS die Kinder ohne Schuhe gefliichtet
seien; daraufhin wartete der Kavallerist, wahrend Buffalo Woman Fetzen aus ihrem Kleid rifS, um damit die FiifSe der Kinder zu umwickeln.
Ihr Tauschungsmanover gelang, denn die heranriickenden Indianer
konnten sich dem Soldaten unbemerkt nahern. Als er die Feinde sah,
feuerte er zweimal; dann aber klemmte eine Patrone, so dafS Bobtail
Bear heranpreschen und den Kavalleristen durch einen Schlag mit dem
Tomahawk toten konnte. 162
Daraufhin riickten die Indianer weiter zum Dorf vor. Sie fingen Elliott
und dessen Manner ab, die immer noch die fliehenden Frauen und Kinder verfolgten. Der Trupp wurde rasch eingekreist. Als die Soldaten
die Gefahr bemerkten, sprangen sie von den Pferden, trieben die Tiere
davon und suchten in einer Kluft in der Uferboschung Deckung in hohem Gras. Touching the Sky berichtete spater, dafS er von seinem Pony
stieg und bis ans obere Ende der Kluft schlich. Von dieser Stelle aus
konnte er samtliche Soldaten sehen, die eine Rundumverteidigung gebildet hatten und in rascher Falge feuerten, doch ohne auf bestimmte
Ziele zu schiefSen. Entweder waren die Kavalleristen in Panik geraten
und verschwendeten ihre Munition, indem sie ihre Waffen sinnlos abfeuerten, oder sie versuchten so viel Larm zu machen, dafS die Kameraden im Dorf alarmiert wurden und ihnen Hilfe schickten. Touching the
Sky rief andere Krieger zu sich; kurz darauf wurden die Soldaten vom
Ein- und Ausgang der Kluft beschossen. Gleichzeitig versuchten berittene Krieger, den Feind zu umschliefSen. Elliott und seine Manner hatten nur noch eine Chance: dafS rechtzeitig ein Hilfstrupp aus dem Dorf
eintraf. Dach dieser Trupp kam nicht. 163
Lieutenant Edward S. Godfrey vermutete schon friihzeitig, dafS Elliott
und seine Manner sich in einer verzweifelten Lage befanden. Nachdem Godfrey mit Custers Truppenteil ins Dorf eingefallen war, ritt der
junge Offizier mit seinem Zug los, um die indianische Ponyherde, die
sich etwa eine Meile flufSabwarts befand, ins Dorf zu treiben. Wahrend
Godfrey beobachtete, wie die Ponies zusammengetrieben wurden, bemerkte er mehrere Indianer, die am gegeniiberliegenden Ufer zu fliehen versuchten. Der Lieutenant beschlofS, die Feinde zu verfolgen.
Nachdem er und seine Leute den FlufS durchquert hatten, folgten sie
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der Fahrte der Indianer ungefahr zwei Meilen bis zu einer hohen Klippe, von der aus Godfrey einen weiten Blick ins Land hatte. ,,Zu meinem Erstaunen sah ich Tipis in dem dicht bewaldeten, gewundenen
Tal, so weit das Auge reichte", gab er spater zu. ,,Und ich sah nicht nur
die Tipis, sondern auch berittene Krieger, die in unsere Richtung galoppierten." Der iiberraschte Lieutenant eilte zu seinen Mannern und
liefS sie in Gefechtsformation als Plankler Aufstellung nehmen, um den
ersten Angriff der heranjagenden Indianer zuriickzuschlagen.
Doch bald schon entschlofS sich der verzweifelte junge Offizier zum
Riickzug - so geordnet, wie er noch moglich war-, bevor sein Zug niedergemacht werden konnte. Zuerst teilte er seine Leute in zwei Gruppen ein, indem er die Manner abzahlen liefS; jene Soldaten, die ungerade Zahlen riefen, bildeten die erste Gruppe, die anderen die zweite.
Jeweils eine der Gruppen versuchte, den Feind in Schach zu halten,
wahrend die andere sich zuriickzog. Auf diese Weise wichen beide
Gruppe in sich iiberschlagendem Einsatz (wobei sie sich immer wieder
gegenseitig iiberholten) kampfend zuriick, doch die verangstigten Soldaten vergaBen bald, welcher Gruppe sie urspriinglich angehort hatten, so dafS der Lieutenant gezwungen war, beide Abteilungen von zwei
Sergeants befehligen zu lassen. Doch die Operation war so brillant organisiert, dafS die Einheit ohne Verluste zur Pferdeherde zuriickweichen konnte. 164
Wahrend des Riickzugs horte Godfrey heftiges Gewehrfeuer auf der
gegeniiberliegenden Talseite, doch die Baume standen so dicht, dafS er
nicht beobachten konnte, was dort geschah. Die SchuBgerausche hielten fast ohne Unterbrechung an und ,,wahrten noch lange fort, nachdem wir das Dorf erreicht hatten. Man horte die Schiisse fast den ganzen Tag." Als Godfrey erfuhr, daB Elliott und ein Trupp Kavalleristen
vermiBt wurden, machte der Lieutenant bei Custer Meldung, er habe
einen anhaltenden SchuBwechsel gehort. Godfrey aufSerte die Vermutung, die Gerausche konnten auf einen ,,Angriff auf Elliotts Trupp" hindeuten. Custer "dachte kurz dariiber nach und sagte dann bedachtig:
'Das glaube ich kaum, denn Captain Myers hat den ganzen Morgen
dort unten gekampft und hatte mir bestimmt davon berichtet."' Ohne
genauere Erkundigungen einzuziehen, verwarf Custer also die Moglichkeit, der SchuBwechsel konnte auf einen Kampf zwischen Elliotts
Trupp und den Indianern hindeuten - und das, obwohl sich zu diesem
Zeitpunkt gar keine andere Erklarung fiir die SchuBgerausche bot. 165
Spater sah Custer sich heftigen Vorwiirfen ausgesetzt, was seine gleichgiiltige Einstellung in Anbetracht der ausweglosen Lage seines Stell-
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vertreters betraf. Hinzu kommt, daB Custer sehr viel Zeit hatte, seinen
Mannern, die verzweifelt um ihr Leben kampften, Hilfe zu schicken;
Lieutenant Godfrey hatte erklart, die SchuBgerausche seien fast den
ganzen Tag zu horen gewesen. Doch die Frage, wie lange Elliott und
seine Leute tatsachlich dem Angriff standgehalten hatten, ist schwer
zu beantworten, und die Berichte der Indianer waren widerspriichlich:
Einige deuten darauf hin, daB der Kampf mit Elliott und seinen Mannern binnen weniger Minuten voriiber war, wahrend aus anderen hervorgeht, das Gefecht habe zwei oder drei Stunden gedauert. Die Berichte, in denen von ,,wenigen Minuten" Kampfhandlungen die Rede
ist, konnten dadurch entstanden sein, daB Manner, die sich in einer
Schlacht befinden, mitunter vollig das Zeitempfinden verlieren. So berichteten Soldaten, die bei Waterloo oder im US-Biirgerkrieg bei
Gettysburg gekampft haben - Schlachten, die sich iiber viele Stunden
hinzogen -, die Kampfhandlungen hatten weniger als eine halbe Stunde gedauert. Von daher konnten sich die indianischen Berichte erkliiren, in denen von einem sehr schnellen Ende des Kampfes die Rede ist.
Beriicksichtigt man jedoch Godfreys Beobachtung, das Gefecht habe
fast den ganzen Tag gedauert, hatten Elliott und seine Manner sich vermutlich lange genug halten konnen, um gerettet zu werden, hatte Custer
friiher an diesem Tag befohlen, den Major und seine Leute zu suchen.
Mehrere Offiziere des Regiments berichteten, Custer habe tatsachlich
den Versuch unternommen, Elliotts Trupp aufzuspiiren. Auch Custer
selbst erkliirte, er habe Manner mit dem Auftrag losgeschickt, Elliott
und seine Leute zu suchen, doch ,,samtliche Trupps kamen zuriick und
berichteten, daB ihre Suche nach irgendwelchen Spuren von Elliot(t)
und seinen Leuten ergebnislos war." Auch Lieutenant Mathey berichtete, das Regiment habe das Dorf spat an diesem Tag verlassen, nachdem ,,erfolglos nach dem Major gesucht" worden sei. Doch Captain
Benteen bestritt sein Leben lang, daB ein Versuch unternommen wurde, Elliott und seinen Trupp zu suchen. Statt dessen, so Benteen, habe
Custer die Zeit damit verschwendet, seinen Erfolg auszukosten: ,,Der
Kommandant beschaftigt sich damit, eine Aufstellung der erbeuteten
Wertgegenstande vorzunehmen", statt seinen vermiBten Trupp suchen
zu lassen. Voller Bitterkeit fiigte der Captain hinzu: ,,Sicherlich wird
noch ein wenig nach unseren vermiBten Kameraden gesucht werden.
Nein, sie sind vergessen." 166
Jede realistische Moglichkeit, Elliott und seine Leute zu retten, war vermutlich schon friih an diesem Tag verspielt worden, als Custer die Meldung Godfreys ignoriert hatte. Falls tatsachlich die Suche nach den Man-
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nern unternommen wurde, wurde sie zu spat und nicht mehr ernsthaft
durchgefiihrt. Dabei befanden Elliott und seine Leute sich nur zwei
Meilen vom Dorf entfernt; jede entschlossene Suchaktion hatte zum
Erfolg gefiihrt. Am 28. November 1868, dem Tag nach dem Kampf um
das Dorf, schrieb Custer seinen offiziellen Bericht iiber die Schlacht an
General Sheridan, in dem er erklarte, ,,zu den Gefallenen" zahlten auch
Major Joel H . Elliott ... und 19 gemeine Soldaten." 167 Zu diesem Zeitpunkt konnte Custer aber gar nicht wissen, was genau mit Elliott und
dessen Trupp geschehen war; es gab viele Moglichkeiten. Die Soldaten
hatten entkommen konnen und unternahmen moglicherweise den Versuch, sich bis Camp Supply durchzuschlagen. Oder sie versteckten sich;
vielleicht kampften sie sogar noch immer gegen die Indianer, falls es
ihnen irgendwie gelungen war, sich den Feind vom Leibe zu halten,
und warteten weiterhin auf Hilfe, die niemals eintreffen sollte. DaB
Custer schrieb, Elliott und seine Manner waren gefallen, bedeutet zwar
nicht, daB der Colonel ihren Tod wiinschte, doch es kam ihm eindeutig
gelegener, daB die Manner nicht mehr lebten. 168
Man muB sich fragen, welche Schritte Custer unternommen hatte, ware
Elliott einer seiner engen Freunde gewesen - und hatte der Major nicht
im Jahr zuvor bei der Kriegsgerichtsverhandlung das wohl
vernichtendste Urteil iiber Custer abgegeben. Dberdies kann man davon ausgehen, daB der Colonel zum friihestmoglichen Zeitpunkt energische Schritte zur Rettung der Manner unternommen hatte, ware sein
Bruder, Tom Custer, bei dem vermiBten Trupp gewesen.
Was das Schicksal Elliotts und seiner Manner betrifft, stimmen die indianischen Berichte im wesentlichen iiberein. Die Soldaten waren den
Kriegern, die aus den Dorfern in der Nahe kamen, zahlenmaBig weit
unterlegen. Die Kavalleristen feuerten wild und verzweifelt in samtliche Richtungen, als die Indianer sie zu FuB und zu Pferde immer mehr
einschniirten. Die Soldaten konnten zwei Gegner toten und verteidigten sich nach besten Kraften, doch ein letzter wilder Angriff der Krieger bedeutete ihren Tod. Die Leichen der Soldaten wurden von den
Indianern graBlich versh.immelt - wahrscheinlich ein Hinweis darauf,
daB die Krieger erbittert dariiber waren, daB ihr Dberraschungsangriff
fehlgeschlagen war, oder daB die Kavalleristen sehr gut gekampft hatten. In den Berichten heiBt es haufig, daB ein Hauptling der Arapaho,
Big Mouth, Elliott getOtet hat. 169
Doch Custer interessierte sich sehr viel mehr fiir Godfreys Beobachtung, daB sich in der Nahe ein weiteres groBes Indianerdorf befand, als
fiir die Rettung Elliotts und seiner Manner. ,,Was sagen Sie da?" stieB
11
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der Colonel erstaunt hervor, ,,ein groBes Dorf?", und bombardierte den
jungen Lieutenant mit Fragen iiber dessen Beobachtung. 170 DaB Custer
es vor der Schlacht versaumt hatte, die Gegend erkunden zu lassen,
brachte ihn nun in unvorhergesehene Schwierigkeiten, als eine groBe
Zahl von Kriegern auftauchte, die sein gesamtes Regiment zu bedrohen schienen.
Es war kurz vor zehn am Morgen, als der Colonel die Krieger auf den
Hiigeln iiber dem Dorf auftauchen sah. Zuerst war es nur eine kleine
Anzahl, und Custer schenkte ihnen kaum Beachtung, da die Kavallerie
immer noch im Tal kampfte. Diese Indianer waren zahlenmaBig zu
schwach, um in die Schlacht einzugreifen und die Zerst6rung des Dorfes zu verhindern, doch zu Custers Erstaunen wuchs ihre Zahl standig.
Als er sie durch den Feldstecher beobachtete, schatzte der Colonel, daB
bald etwa hundert Krieger auf den Hiigeln erschienen waren, und es
wurden immer mehr. Als Romero einige gefangene Frauen befragte,
erkannte der Colonel schlieBlich, daB das Dorf, das er angegriffen hatte, nur eines von vielen am Washita River war. Daraufhin, so Custer,
,,sammelte ich eilig meine Truppe, formierte sie um und postierte sie
(die Soldaten) in Bereitschaftsstellungen fiir den Angriff (der Indianer),
der bald unternommen wiirde, wie wir alle glaubten." Diese Befiirchtung wuchs, je spater der Tag wurde, denn die Indianer ,,hatten mehr
als genug Krieger, um uns zahlenmaBig iiberlegen zu sein, und wir
wufSten, daB sie nur auf die Ankunft der Hauptlinge und Krieger aus
den Dorfern (weiter fluBabwarts) warteten, bevor sie uns attackierten."
Custer hatte den Eindruck, sein Regiment wiirde regelrecht belagert,
als er erklarte: ,,Wir stellten fest, dafS wir umzingelt waren und nun die
Rolle der Verteidiger des Dorfes iibernahmen." 171
Der Colonel erkannte, dafS er es sehr bald mit einer bedrohlichen Gefahr zu tun bekommen wiirde. Um der Moglichkeit eines Angriffs zu
begegnen, mufSten die Soldaten mit einem ausreichenden Vorrat an Munition versehen werden. Lieutenant James M. Bell war mit 7 Frachtwagen zuriickgelassen worden, als die Kavallerie in Richtung Dorf gezogen war. Wahrscheinlich waren die Indianer zu sehr darauf bedacht
gewesen, die Kavallerie im Auge zu behalten, so daB sie keinen Versuch unternommen hatten, die Wagen an sich zu bringen, und tatsachlich traf Bell mit dem Wagenzug genau zu dem Zeitpunkt ein, als die
Indianer mit ihrem Angriffen begannen. Custer glaubte, die Krieger
wiirden bei ihren Attacken zu zaghaft vorgehen und nicht den Vorteil
nutzten, dafS sie ,,an Zahl weit iiberlegen waren." Er vermutete, daB
die Indianer nicht das Risiko eingehen wollten, das Dorf zu stiirmen,
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sondern versuchen wiirden, die Kavalleristen auf freies Gelande zu
locken und sie dort zum Kampf zu stellen. 172
Custer hielt den Angriff fiir die beste Verteidigung: Jeder Attacke der
Indianer sollte mit einem VorstoB der Kavallerie begegnet werden. Die
Captains Weir, Myers und Benteen wurden mit ihren Abteilungen an
den Seiten des Dorfes postiert, um jeder Bedrohung <lurch den Feind
<lurch einen energischen Angriff zu begegnen. Benteen machte sich
wegen der Krieger weniger Sorgen als Custer; er bezeichnete die Auseinandersetzungen mit den Indianern als ,,leichte Kampfhandlungen",
und seine Manner konnten den Feind miihelos in Schach halten. Benteen
schilderte eines dieser typischen Scharmiitzel: ,,Eine Kavallerieschwadron reitet an. Die Pferde traben; sie galoppieren. Und jetzt der
Angriff! Die feigen Rothaute fliehen vor der herandonnernden Kolonne und verteilen sich da und dort zwischen den Hiigeln." Dann sammelten die Indianer sich wieder, nahmen Aufstellung und griffen erneut an - nur um wieder auseinandergetrieben zu werden. 173
Die Soldaten erlitten bei diesen Vorst6Ben keine Verluste an Menschenleben; zu diesem Zeitpunkt war der Raub ihrer Provianttaschen und
Dbermantel <lurch die Indianer der schlimmste Verlust, den sie hinnehmen muf5ten. Keiner der Kavalleristen hatte sich diese Ausriistungsgegenstande zuriickgeholt, nachdem sie am Morgen, als der Angriff
aufs Dorf unternommen wurde, liegen gelassen worden waren. Der
Verlust der Mantel und Taschen bedeutete, daB das Regiment auf dem
Riickmarsch nach Camp Supply noch schlimmer von Kalte und Hunger geplagt wurde, denn in den Taschen und Manteln befanden sich
die Rationen der Manner. Doch die weitaus gefahrlichste Bedrohungder BeschuB <lurch die Indianer -, erwies sich relativ harmlos. Die Cheyenne und ihre Verbiindeten waren nicht Treffsicher. Aui3erdem feuerten sie aus groi3er Entfernung auf die Soldaten im Dorf, so daB die Kugeln harmlos in den Boden fuhren, ohne daB jemand verletzt wurde.
Bei den Plankeleien mit den Indianern, die das Dorf eingekreist hatten,
wurde lediglich Blutcher get6tet, Custers Lieblingshund. Bellend, als
ware er auf einer Verfolgungsjagd, ,,flitzte der Hund aus dem Dorf und
gesellte sich zu den Indianern, die ihn nie zuvor gesehen hatten und
mit einem PfeilschuB erlegten." Einige Monate spater entdeckte Custer
die Dberreste seines Hundes. 174
Die Berichte iiber diese Kampfe deuten darauf hin, dai3 Custer die tatsachliche Bedrohung des Regiments <lurch die Indianer moglicherweise iibertrieben darstellte. Wahrend die Krieger sich auf den Hiigeln um
das Dorf herum befanden, lassen die Aktionen Custers jedenfalls deut-
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lich erkennen, daB ihre Nii.he kaum Besorgnis bei ihm hervorrief.
Doch um die Verwundeten war Custer sehr besorgt. In der Nii.he der
Dorfmitte wurde ein behelfsmaBiges Lazarett eingerichtet, wo die Manner so viel an arztlicher Hilfe bekamen, wie die Umstande es erlaubten. Captain Barnitz wurde aufgefunden und auf einer Armeedecke,
die von vier Mannern getragen wurde, ins Dorf gebracht. Nach einer
ersten Untersuchung erklarte Dr. Lippincott, daB wichtige innere Organe verletzt worden seien, und gab dem Captain keine Dberlebenschance. Lieutenant Godfrey entdeckte Barnitz, seinen Freund, unter
Deeken und Bisonroben, die ihm Warme spenden sollten. Nachdem er
mit dem Arzt gesprochen hatte, verlor der junge Offizier die Fassung
und rief verzweifelt, daB der Captain sterben miisse.
Doch Barnitz zeigte sich unbeeindruckt und erwiderte: ,,Zurn Teufel!
Die glauben, daB ich sterbe, weil meine Extremitaten (Arme und Beine) kalt sind, aber ich werde schon wieder, wenn ich Warme bekomme.
Und die Deeken und Umhange sind so schwer, daB ich kaum atmen
kann." Sofort lieB Godfrey Feuer anziinden, um dem Captain Warme
zu spenden, und nahm ein paar Deeken und Umhange von ihm herunter.1 75 Bald kamen andere Freunde, um den Verwundeten zu besuchen
und ihn zu fragen, ob er irgendwelche letzten Botschaften an seine Lieben und seine Freunde habe. Trotz seiner Wunden und der Strapaze,
auf einem Wagen nach Fort Supply gebracht zu werden, iiberlebte
Barnitz zur Uberraschung aller. Doch er hatte so schwere Verwundungen erlitten, daB er den Dienst in der Armee quittieren muBte. Barnitz
war Mann von immenser physischer Kraft: Mehr als 40 Jahre nach dem
Dberfall am Washita schrieb er iiber die damaligen Ereig
isse. Er starb im Jahre 1912. 176
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lndianische Kriegsgefangene auf dem Marsch durch Eis und Schnee. Skizze aus E. B.
Custers Buch Following the Guidon, 1890.

Indianerangriff auf einen Planwagenzug. Skizze aus Wild Life on the Plains and Horrors of
Indian Warfare, 1891.
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Osage-Scouts der Armee. Skizze aus Wild Life on the Plains and Horrors of Indian Warfare,
1891.
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Angriff auf das Cheyennelager am Washita. Skizze aus Wild Life and Horrors of Indian Warfare, 1891.

Corbin, der Scout. Skizze aus Wild Life on the Plains and Horrors of Indian Warfare, 1891.
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Der Dolmetscher Romero und seine Frau. Skizze aus Wild Life on the Plains and Horrors of
Indian Warfare, 1891.
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Arapaho-Hauptling Big Mouth. Es wurde berichtet, daB er mit seinen Kriegem den
Trupp unter Major Elliott niedermachte und spater Elliotts Pferd ritt. Mit Genehmigung
der Smithsonian Institution,Washington C. D.
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Bilanz der Schlacht und Abzug des Regiments
Wahrend die Indianer das Regiment noch immer van den Hiigeln aus
bedrohten und der Verbleib und das Schicksal Elliotts und seiner Manner nach wie var ungeklart waren, nahm Custer sich die Zeit, seinen
Sieg auszukosten und seine Leistungen zu dokumentieren. In seinem
offiziellen Bericht behauptete er, folgende Beute gemacht zu haben: 875
Pferde, Ponies und Maultiere; 241 Sattel; 523 Bisonroben; 350 Axte und
Beile; 35 Revolver; 47 Gewehre; 535 Pounds (ca. 200 Kilo) Pulver; 5.000
Pfeile; 35 Bogen und Kocher sowie Hunderte andere Gegenstande, darunter groBe Mengen an Nahrungsmitteln, die sorgfaltig gezahlt wurden. Uberdies hatte man 53 Gefangene gemacht, ausschlieBlich Frauen
und Kinder. 177
Auf welche Art und Weise die Zahl der getbteten Indianer genannt wird,
ist einer der seltsamen Merkmale dieses Berichts, zumal keine andere
Angabe die ,,Leistungen" des Regiments besser verdeutlichen konnte.
Wahrend die Kavalleristen vergleichsweise unbedeutende Gegenstande sehr genau auflisteten - zum Beispiel 940 Satteltaschen aus Wildleder -, hatten sie es versaumt, die gefallenen Feinde zu zahlen. Moglicherweise aber war dieses Versaumnis gar kein Zufall, sondern Absicht. Hatte Custer Wert darauf gelegt, die genaue Zahl der getbteten
Indianer zu nennen, hatte er eine sorgfaltige Zahlung der Leichen befohlen, doch eine solche Aufstellung wurde niemals gemacht. Nach der
Schlacht ,,wurden die Offiziere zusammengerufen und jeder iiber die
Zahl der gefallenen Feinde befragt ... Es wurde alles unternommen,
doppelte Zahlungen zu vermeiden. Als Gesamtzahl wurden 103 (getotete Indianer) ermittelt." 178
Diese Zahl war Gegenstand heftiger Diskussionen, denn wahrscheinlich entspricht sie etwa der doppelten Anzahl der Krieger, die sich zum
Zeitpunkt des Kavallerieangriffs im Dorf aufhielten, was darauf hindeutet, daB in der Zahl der Gefallenen viele Kinder und Frauen enthalten waren. Ben Clark versicherte: ,,Ich schatze die Verluste der Cheyenne auf 75 Krieger und ebenso viele Frauen und Kinder." George Bent
sprach nach der Schlacht mit iiberlebenden Cheyenne und notierte die
Namen van nur 13 Kriegern, die in der Schlacht getbtet wurden oder
spater an ihren Verwundungen starben. Stimmt also die Angabe van
103 Toten, wiirde die Zahl der getoteten Frauen und Kinder 90 betragen. Dach die Cheyenne bestritten so schwere Verluste. In Gesprachen,
die kurz nach der Schlacht gefiihrt wurden, erklarten Indianer in Camp
Wichita, die Cheyenne hatten den Tod van 13 Kriegern, 16 Frauen und
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9 Kindem zu beklagen. AuBerdem kamen vermutlich zwei Manner der
Arapaho sowie ein Krieger der Comanchen hinzu, so daB die Gesamtzahl der Getoteten sich auf 41 beliefe. Die Zahl der Verwundeten sei
unbekannt. 179 Falls diese Angabe zutrifft, hatten die Indianer nur 16
Krieger verloren. Da die Zahl der gefallenen Kavalleristen 22 Mann
betrug (darunter Elliott und sein Trupp), haben die Indianer sich moglicherweise sehr gut geschlagen, indem sie mehr Soldaten t6teten, als
sie selbst an Kriegem verloren.
Lieutenant Godfrey wurde mit der Zerst6rung des Cheyennedorfes beauftragt. Er gestattete den Gefangenen, noch einmal zu ihren Tipis zu
gehen und sich zu holen, was sie wollten; dann wurden samtliche verbliebenen indianischen Habseligkeiten vemichtet. Der Lieutenant befahl seinen Mannem, die Zelte niederzureiBen, die Trtimmer aufzuhaufen und anschlieBend zu verbrennen. Godfrey war tiberzeugt davon,
daB viele Gegenstande von personlichem Wert in den Taschen der Sol~
daten verschwanden, statt in den Flammen zu enden. Er selbst wollte
ein ,,einteiliges Kleid" ftir sich behalten, das er ftir ein Hochzeitsgewand
hielt; das Kleid war reich mit Perlenarbeit und Fellen verziert. Aber
Godfrey warf es schliel3lich <loch ins Feuer, denn er gemahnte sich: ,,Befehl ist Befehl." Dem jungen Offizier fiel auf, daB ein GroBteil der vernichteten Gegenstande die Geschenke von Abgesandten der Regierung
waren, die sie den Indianem gegeben hatten, damit diese den Frieden
wahrten. Jedenfalls war offensichtlich, daB die Cheyenne viele dieser
Stucke nicht auf Raubztigen bei weiBen Siedlem erbeutet hatten. 180
Custer erkannte, daB er einen GroBteil des Beutegutes nicht abtransportieren konnte, da sein Regiment immer noch von der Kriegerschar
auf den Htigeln bedroht wurde. Deshalb beschloB er, alles zerstoren
und die groBe Ponyherde abschlachten zu lassen, denn es war unmoglich, so viele Tiere mitzuftihren, ohne Gefahr zu laufen, daB die Cheyenne versuchten, ihre Ponies zurtickzuerobern. ,,Die Indianer brauchen
die Ponies, wir nicht'', erklarte der Colonel lakonisch. AuBerdem wollte in den ,,ungebildeten Kopfen (der Indianer) den Eindruck erwekken", die Tatung der Pferde sei eine ,,verdiente Strafe ftir die vielen
Morde und die anderen Greueltaten, die von ihnen (den Indianern) in
und um die Heimstatten wehrloser Siedler im Grenzland begangen
worden sind."
Von seinem Dolmetscher Romero lieB Custer den gefangenen Frauen
und Kindern mitteilen, daB er sie als Gefangene behalten wolle und sie
zwingen wtirde, die ganze Nacht hindurch mit seinem Regiment zu
ziehen. Er erlaubte ihnen jedoch, sich Ponies aus der Herde auszusu-
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chen, damit sie nicht zu Fuf5 gehen muf5ten. Die Indianer hatten die
Ponies gut abgerichtet, doch die Anwesenheit der weiBen Manner machte die Tiere dermaf5en unruhig, daf5 sie kaum zu bandigen waren. Die
Frauen der Cheyenne dagegen konnten zwischen den Tieren umhergehen und sich diejenigen aussuchen, auf denen sie reiten wollten. 181
Dann wurden Kommandos aufgestellt, welche die Ponies erschief5en
sollten. Wie Captain Benteen berichtete, gingen die Erschief5ungen auf
jammerliche Weise vonstatten. Custer, schrieb Benteen, ,,demonstriert
sein zielsicheres Scharfschief5en und versetzt die verangstigte Menge
der gefangenen Squaws und Kinder in Entsetzen, indem er die weit
verstreut stehenden Ponies in ihrer Nahe abknallt." Voll bitterer Ironie
fiigte Benteen hinzu: ,,Oh, er ist ein toller Scharfschutze. Nicht einmal
die armseligen Hunde der Indianer entgehen seinem Blick und seinen
Schussen, nach denen sie tot zu Boden fallen oder jaulend davonhumpeln." Die Schusse der Kavalleristen, die sich zur Tatung der Ponies aufgestellt hatten, wurden in Richtung der Soldaten abgefeuert,
die auf der gegenuberliegenden Uferseite Stellung bezogen hatten, so
daf5 die Gefahr bestand, diese Manner zu treffen. Doch Custer zeigte
sich wenig besorgt, als er darauf angesprochen wurde: ,,Kugeln konnen keinen Hugel durchschlagen oder um ihn herum fliegen, und wie
ihr seht, liegt ein Hugel zwischen uns."
Zuerst versuchten die Soldaten, die Ponies mit Lassos einzufangen und
ihnen die Kehlen durchzuschneiden, aber die Tiere gerieten zu sehr in
Panik, als die Manner sich ihnen naherten. Daraufhin wurde beschlossen, die Ponies zu erschief5en. ,,Salve um Salve wurde von den zu hastigen Mannern auf sie (die Pferde) abgefeuert; die Tiere humpelten,
kamen aber nur ein paar Schritt weit, bevor sie von schuf5sicherer Hand
der Tod ereilte." 182 Das Niedermetzeln der uberaus kostbaren Tiere lief5
die Krieger auf den Hugeln uber dem Dorf in ein verzweifeltes Geheul
ausbrechen. Moving Behind erlebte den schrecklichen Anblick der verletzten Tiere, als sie im hohen Gras verborgen lag. ,,Die verwundeten
Ponies kamen nahe an unserem Versteck vorbei und stohnten laut, genau so wie menschliche Wesen." 183
Wahrend die ZerstOrung des Dorfes und das Abschlachten der Ponyherde im Gange waren, fand Custer die Muf5e, sich an die gefangenen
indianischen Frauen und Kinder zu wenden. Er versicherte ihnen, daf5
sie gut behandelt wurden. Dann bat Mahwissa urns Wort, eine Frau
mittleren Alters, die behauptete, die Schwester von Black Kettle zu sein.
Romero dolmetschte, als Mahwissa dem Colonel erklarte, er solle die
Versprechen halten, ,,auf die Hilflose einen Anspruch haben"; anschlie91

Bend sagte sie Custer genau das, was dieser h6ren wollte. Falls man
dem Bericht des Colonels glauben darf, erklarte Mahwissa, der
Kavallerieangriff auf das Dorf sei die ,,gerechte Folge indianischer Feindseligkeiten." Custer umschrieb es mit den Worten: ,,Genauso war es.
Durch ihre grundlosen Angriffe auf den weiBen Mann hatten die Krieger dieses Schicksal fiir sich selbst und ihre Familien heraufbeschworen."
Es konnen kaum Zweifel daran bestehen, daB Mahwissa den Colonel
dahingehend zu beeinflussen versuchte, daB er den Frauen und Kindern eine bessere Behandlung zukommen lieB als bisher, als sie ihm
schlieBlich eine junge Cheyenne zur eigenen Verwendung i.iberlieB."
Mahwissa ging mit dem ungefahr 17jahrigen Madchen zu Custer und
legte ihre Hand in die des Colonels. Dann begann Mahwissa in der
Sprache der Cheyenne zu reden, die Custer nicht beherrschte; spater
behauptete er, keine Ahnung gehabt zu haben, was der Zweck dieser
Zeremonie gewesen sei. Doch Mahwissa sprach offenkundig eine Art
Segen fiir das Paar, wobei sie den ,,GroBen Geist" anrief, wahrend sie
zum Himmel emporschaute. SchlieBlich erkundigte Custer sich bei
Romero, was die ganze Sache zu bedeuten habe. ,,Na, die Frau verheiratet Sie mit dieser jungen Squaw!" lautete Romeros schlichte Antwort.
Custer behauptete spater, er habe Mahwissa eindringlich erklart, daB
er bereits verheiratet sei und keine zweite Frau nehmen k6nne, und
Romero versicherte dem Colonel, er habe das Richtige getan: Der Dolmetscher, den diese Szene sehr erheiterte, erklarte Custer, er k6nne seiner neuen Frau nicht trauen, und daB sie vielleicht versuchen wi.irde,
ihn zu t6ten. AuBerdem wiirde das Madchen bestimmt versuchen, beim
Colonel irgendwelche Vergiinstigungen fiir ihre Verwandten herauszuschlagen. 184
Diese Geschichte mag harmlos erscheinen, doch es steckte weit mehr
dahinter als ein bloBes MiBverstandnis zwischen den Angeh6rigen
zweier fremder Kulturen. Den indianischen Frauen war durchaus bewuBt, daB ihre Bezwinger fern von ihren Frauen und Brauten waren.
Indem die Cheyennefrauen dem ,,weil3en Hauptling" ein sexuelles Verhaltnis mit einer der ihren anboten - auf <las viele Soldaten es eindeutig
abgesehen hatten -, konnten sie vielleicht auf eine mildere Behandlung
hoffen. AuBerdem konnte es ihnen helfen, sexuelle Belastigungen durch
die anderen Soldaten abzuwehren, da der Kommandeur viel eher bereit sein wiirde, ihnen Schutz zu gewahren, wenn er mit einer der ihren
verheiratet war.
Die junge Frau, mit der Custer verheiratet wurde, hieB Monahseta (oder
11
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Meotzi). Lange Zeit sind die Historiker davon ausgegangen, daB die
junge Cheyenne und der Colonel in diesem Winter und dem darauffolgenden Fri.ihjahr tatsachlich ein sexuelles Verhaltnis hatten, also noch
zu einem Zeitpunkt, als Custer bereits zu seiner Frau Elizabeth zuri.ickgekehrt war. Captain Benteen schrieb spater, daB Custer sich nicht nur
eine Geliebte aus den weiblichen Gefangenen erwahlt habe; er habe
auBerdem eine ,,informelle Einladung" an seine Offiziere ausgegeben,
,, von den Diensten einer gefangenen Squaw Gebrauch zu machen, zum
Pferch zu kommen, in dem die Squaws zusammengetrieben sind und
sich eine auszusuchen!" 185 Doch hier diirfte Benteens HaB auf Custer
ihn zu Obertreibungen veranlaBt haben. Zur Klarung der Frage, ob es
sexuelle Verhaltnisse mit den weiblichen Gefangenen gab, wurden auch
die mi.indlichen Oberlieferungen der Cheyenne herangezogen; <loch diese Quellen sind fragwi.irdig, denn sie besagen, daB Monahseta und
Custer nicht nur ein Verhaltnis hatten, sondern daB die junge Cheyenne sogar die Mutter eines gemeinsames Kindes geworden sei. 186 Das
aber ist unwahrscheinlich, denn Monahseta war bereits schwanger, als
sie mit Custer ,,verheiratet" wurde und brachte im Winter 1868/69 ihr
Kind zur Welt. 187
AuBerdem hatte Custer kein Kind zeugen konnen; er war unfruchtbar.
Bereits an der US-Militarakademie in West Point hatte man bei ihm
eine Geschlechtskrankheit diagnostiziert. Vermutlich wurde die Krankheit mit Quecksilber oder Blei behandelt, wobei diese giftigen Metalle,
den damaligen Behandlungsmethoden entsprechend, ins Harnsystem
injiziert wurden. Haufig schabten die Arzte die Harnrohre auch mit
einem di.innen metallenen Stab aus; bei diesem Heilverfahren wurde
der Patient unfruchtbar. Die Theorie, daB Custer zeugungsunfahig war,
wird i.iberdies von seiner Frau erhartet: Elizabeth Custer beklagte sich,
die beiden groBten Enttauschungen ihres Lebens seien der fri.ihe Tod
ihres Mannes und die Tatsache gewesen, daB sie keine Kinder hatten,
wenngleich Elizabeth mehr als 12 Jahre lang mit Custer verheiratet
war. 188 Dennoch wird die Frage, ob Custer eine Affare mit der jungen
Cheyenne hatte, sich wohl niemals ein endgi.iltig beantworten lassen.
Am Ende des Tages, als die Soldaten das Indianerdorf vollstandig zerstort und samtliche wertvollen Gegenstande an sich gebracht hatten,
muBte der Colonel einen Plan entwerfen, wie er mit seinem Regiment
den Ring der Krieger auf den Hi.igeln durchbrechen konnte. Custer
wollte auf den Versuch verzichten, sich den Weg freizukampfen; statt
<lessen i.iberlegte er sich eine List, die dem Regiment das Entkommen
ermoglichen sollte. Etwa eine halbe Stunde vor Sonnenuntergang lieB
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Custer seine Manner fiir einen Eilmarsch Aufstellung nehmen, der unmittelbar am Ufer des Washita entlang fiihren sollte, um die Indianerdorfer fluBab zu bedrohen. Custer wollte die Aufmerksamkeit der Krieger von dem fluBaufwarts herannahenden Versorgungszug ablenken,
damit die Indianer nicht versuchten, die Wagen zu pliindern. AuBerdern lieB der Komrnandeur die gefangenen Frauen und Kinder in der
Mitte der Kolonne reiten - eine AbschreckungsmaBnahme, da bei einern Angriff der Indianer die Gefahr bestand, daB die eigenen Frauen
und Kinder verletzt wurden. Beirn Abriicken blieb Custer seiner Vorliebe fiir Prunk und Pomp treu: Das Regiment marschierte mit ,,flatternden bunten Fahnen und Musik."
Kaum zogen die Soldaten in Richtung der fluBabwarts liegenden Dorfer, machte sich unter den Indianern helle Aufregung breit. Sie zogen
sich zuriick, um ihre Heimatdorfer vor den vermeintlichen Angriffen
zu schiitzen, und ritten den marschierenden Kolonnen voraus das Tai
des Washita hinunter. Custer berichtete stolz: ,,Es war genau das Ergebnis, das ich erzielen wollte." Nachdem das Regiment mehrere Meilen weit gezogen war, brach der Abend herein; nun befahl der Colonel
seinen Manner, im Schutz der Dunkelheit auf der Fahrte, die sie gekommen waren, wieder zu Black Kettles Dorf zuriickzumarschieren.
Gegen 10 Uhr abends gelangte das Regiment wieder ins zerstorte Dorf,
machte aber keinen Halt, sondern zog rasch weiter, um so schnell wie
moglich zurn Wagenzug zu gelangen. Custer lieB sein Regiment bis
zwei Uhr morgens weitermarschieren; dam\ erst erlaubte er den erschopften Mannern, Lagerfeuer zu entfachen und sich auszuruhen. Am
Morgen wurde der Marsch wieder aufgenommen, und zur groBen Erleichterung der Soldaten traf das Regiment bald darauf auf den Wagenzug.1s9
Spat an diesem Tag wurde es endlich still im Dorf vorn Black Kettle,
und Corn Stalk hob den Kopf. ,,Sieh nur, jetzt sind wir sicher!" rief sie
erleichtert. Moving Behind und Corn Stalk gingen ins Dorf zuriick, wo
sich nun Krieger zu FuB und zu Pferde versammelten. Die Soldaten
,,sind ein Stuck fluBabwarts und bewegen sich langsam; erschieBen wir
sie", schlug jemand vor. Andere waren nicht so angriffslustig underklarten, daB die indianischen Gefangenen gefahrdet wiirden, falls man
auf die Soldaten feuerte. Dann naherte sich einer der Manner Moving
Behind. Zu ihrer groBen Erleichterung war ,,dieser junge Mann, der
den Namen Crane trug, rnein Liebster." Die beiden konnten ihr Gliick
kaurn fassen, einander lebend wiederzusehen. ,,Bist du das, Moving
Behind?" fragte Crane. Vor Freude ,, weinten wir beide, urnarrnten und
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kuBten uns."
Die Indianer ritten zu einer FluBbiegung, wo sie die Leichen van ,,Black
Kettle und seiner Frau (entdeckten), die unter Wasser lagen." Aus Achtung vor ihrem groBen Fuhrer ,,stiegen Clown, Afraid of Beaver, Scabby
und Roll Down van ihren Pferden und gingen zu den beiden Toten
hinunter ... Clown holte seine rote und blaue Decke und breitete sie auf
dem Boden aus ... und die Karper wurden auf die Decke gelegt und
darin eingewickelt." Dann wurden die zwei Opfer in der Nahe des Flusses begraben, woman sie getOtet hatte.190
Der Marsch der 7. Kavallerie zuruck nach Fort Supply verlief weitgehend ereignislos, da die Indianer nicht die Verfolgung aufnahmen. Dach
eine Frau gab einem Kavalleristen Grund zur Sorge. Wahrend des Marsches kam Mahwissa zu dem Soldaten und bat darum, einer der Squaws
zu erlauben, sich ein Stuck van der Kolonne zu entfernen. Der Soldat
erteilte die Erlaubnis unter der Bedingung, daB die Frau van einem
bewaffneten Wachter begleitet wurde. Doch Mahwissa erwiderte, eine
solche VorsichtsmaBnahme sei nicht notig. Widerwillig erklarte der
Kavallerist sich einverstanden. Beim nachsten Halt ging der Mann unruhig auf und ab, denn er befi.irchtete, die Frau konnte entkommen
sein, als er plotzlich einen Schrei aus der Gruppe der Gefangenen horte. Dann sah er die Frau auf sich zu kommen. ,,Mit strahlendem Gesicht ging sie an mir voruber, und dann sah ich zwischen den Falten
der Decke den winzigen schwarzen Kopf eines Neugeborenen." Die
Frau hatte ein Kind zur Welt gebracht. 191
Was die indianischen Sauglinge betraf, konnten leider nicht alle Probleme so leicht gelost werden. Beim Angriff auf das Dorf war die Mutter eines Babies getotet warden; das Kind wurde bei den anderen Indianerinnen in Obhut gegeben - mit schlimmen Folgen. Vielleicht waren die Frauen der Ansicht, das Kind wurde ohnehin nicht uberleben;
Elizabeth Custer auBerte spater die Vermutung, das Baby sei 11 kein
Abkommling der (indianischen) Fuhrungsschicht" gewesen. Was immer der Grund dafiir war - die Frauen 11 nutzten jede Gelegenheit, das
Kind wahrend des Marsches in den Schnee zu werfen, und unsere Offiziere muBten die Squaws wachsam im Auge behalten, damit sie ihr
Ziel nicht erreichten, das Kind am Wegrand liegen zu lassen und dem
Tod preiszugeben." 192
Am 1. Dezember 1868 erreichte die 7. Kavallerie Fort Supply. General
Sheridan und die Besatzung des Forts versammelten sich, um die triumphale Ri.ickkehr des Regiments mitzuerleben. Custer hatten die
Kolonnen beinahe wie beim Parademarsch Aufstellung nehmen las-
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sen; die Manner naherten sich ,,mit blitzenden Sabeln und Karabinern",
als die Sonne sich auf dem Metall spiegelte. Wahrend die Militarkapellen den Marsch ,,Gary Owen" spielten und die Manner in Jubel ausbrachen, ritten die indianischen Osage-Scouts als erste in Paradeformation
voriiber. Ein Augenzeuge berichtete, daB ihre Gesichter skurril bemalt
waren, und an ihren Korper baumelten die Trophaen, die sie in der
Schlacht erobert hatten." Die Manner trugen Skalps an ihren Speeren
und stellten das abgeschnittene Haar ihrer Opfer auf ihren Schultern
und ihren Ponies zur Schau. Als nachstes kamen die gefangenen Frauen und Kinder, unter angemessener Bewachung, um jeden Fluchtversuch zu verhindern. Die Gefangenen schien keine Freude an diesem
Spektakel zu haben und hielten ihre Gesichter unter Deeken verborgen, daB nur die Augen zu sehen waren. 193 Mit dieser Zurschaustellung von Pomp und Protz fiir Custer - und mit weiteren Demiitigungen der gefangenen Cheyenne - endete der Washita-Feldzug.
11
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Die N achwirkungen
Die Schlacht am Washita war Custers einziger Sieg iiber die Indianer.
Nur auf dieser einen Schlacht griindete sich sein Ruf als ,,lndianerkampfer", doch die tatsachlichen Ergebnisse waren Gegenstand heftiger Kontroversen. Das Regiment hatte wahrscheinlich weniger Indianer getOtet, als Custer behauptete, und einige Historiker haben sogar
die Frage aufgeworfen, ob die Schlacht iiberhaupt ein Sieg fiir die Kavallerie war. Walter Mason Camp, der auf dem Gebiet der Indianerkriege umfassende Forschungsarbeit geleistet hat, erklarte: ,,Aufgrund
der hohen Verluste der 7. Kavallerie und der Notwendigkeit des Riickzugs (vor) diesem Feind ... (nach) der Schlacht, um das Regiment zu
retten, warder Feldzug kein Sieg." 194
Die Art und Weise der Schlacht mag umstritten sein, doch was mit diesem Feldzug erreicht wurde, steht auf5er Frage. Wahrscheinlich hatte
Custer nicht zu sehr iibertrieben, als er erklarte: ,,Ich habe einen erfolgreichen Feldzug gegen die Cheyenne gefiihrt; ich bin schneller und
besser marschiert als sie (und) habe sie mit ihren eigenen Waffen iiberlistet."195
In den Wochen nach dem Gemetzel am Washita verlief5en sehr viele
Indianer ihre Winterlager und suchten zum Schutz vor weiteren Angriffen in den Auf5enposten der US-Regierung Zuflucht. Custer erklarte, sein Feldzug habe das Verhalten der Indianer verandert. ,,Seit der
Schlacht am Washita haben die Cheyenne und Arapaho genug vom
Krieg." Als Custer und Sheridan im Winter 1868 und 1869 weitere Feldziige unternahmen, fanden sie nur verlassene Dorfer vor, und ,,die letzten verbliebenen Stamme feindlicher Indianer schickten ihre Hauptlinge, um bei uns um Gnade zu bitten." Der Colonel fiigte hinzu: ,,Dberheblichkeit und Stolz sind aus den Indianern herausgepeitscht warden; sie wissen jetzt, daf5 sie keine Forderungen mehr an uns stellen
konnen." 196 Die Schlacht am Washita war zweifellos ein Wendepunkt
in den Auseinandersetzungen zwischen den Indianern und der Kavallerie auf den westlichen Plains, wobei die Weif5en zunehmend die Oberhand behaupteten. Ein Historiker bezeichnete den Winter 1868/69 als
das ,,Ende der Freiheit" fiir die Indianer; von nun an blieben ihnen nur
noch generationenlange Demiitigungen und Armut in den Reservationen.197
Auch wenn der Washita-Feldzug die gewiinschten langfristigen Wirkungen hatte, waren die Methoden, mit denen er gefiihrt wurde, nicht
zu rechtfertigen. Das Abschlachten ahnungsloser und unschuldiger
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Indianer war nur ein weiterer Beleg fiir die verfehlte Indianerpolitik
der Vereinigten Staaten: Die amerikanische Regierung konnte oder
wollte kein Programm entwerfen, das eine gerechte und menschenwiirdige Behandlung der Indianer ermaglicht hatte.
Von Anfang an war die Schlacht am Washita ein Tabu-Thema; vieles
wurde unterdriickt. E. W. Wynkoop war einer der ersten, der ernsthafte Kritik iibte, nachdem er unter Protest sein Amt als Regierungsagent
fiir die Cheyenne, Arapaho und Apachen niedergelegt hatte. Wynkoop
erklarte, das ,,ausdriickliche Ziel" des Washita-Feldzuges habe darin
bestanden, ,,samtliche Indianer, auf die man traf, unter allen Umstanden zu taten." Wynkoop wuBte sehr genau, daB nicht einmal versucht
warden war, Indianer zu ergreifen, die irgendwelcher Verbrechen beschuldigt wurden, die Armee griff wahllos Indianerdorfer an, ohne auch
nur zu wissen, zu welchen Stammen sie geharten. Wynkoop war der
Dberzeugung, daB sein Amtssitz als Indianeragent mit Absicht nach
Fort Cobb in die Nahe des Washita gelegt warden war - als Kader, um
die Indianer ,,an einen Ort (zu locken), wo sie jederzeit leicht iiberfallen und ermordet" werden konnten. Wynkoop war besonders empart
dariiber, daB er unwissentlich ,,zum Helfershelfer bei dem Verbrechen"
geworden war. 198
Die wohl heftigsten Auseinandersetzung iiber die Art und Weise der
Schlacht gab es unter den Mannern der 7. Kavallerie. Zwei Wochen
nach dem Feldzug kehrte eine nur etwa 100 Mann starke Truppe unter
der Fiihrung General Sheridans und Custers zum Schlachtfeld zuriick.
Auf diesem Marsch wurden die Leichen von Mrs. Blinn und ihrem Sohn
gefunden, und das Geheimnis um Elliott und <lessen Trupp wurde endlich geliiftet, als man die gefrorenen Karper entdeckte. Die Umstande
deuteten darauf hin - gewiB zu Custers Erleichterung -, daB die Manner wahrscheinlich noch am Tag der Schlacht gestorben waren.199
Doch mit der Entdeckung der Toten war die Angelegenheit fiir Custers
Manner noch liingst nicht erledigt. Verbitterung und Zorn machten sich
breit, die dazu beitrugen, die Animositaten zwischen Custer und seinen Gegnern im Regiment zu vertiefen; diese Feindschaften blieben
bis zu Custers Tod siebeneinhalb Jahre spater bestehen. DaB der Kommandeur Elliott und <lessen Trupp im Stich gelassen hatte, verwandelte den HaB Captain Benteens auf Custer in tiefe Verachtung; dieses
Verbrechen verzieh er dem Colonel nie. Bereits wenige Tage nach der
Schlacht hatte Benteen versucht, Ben Clark dazu zu bewegen, einen
offiziellen Protest gegen Custers Vorgehenswe1se bei der Schlacht zu
erheben. Clark wollte nichts mit der Sache zu tun haben, doch Benteen
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schrieb kurz darauf an einen Freund und iibte in seinem Brief heftige
Kritik an Custers mangelnder Bereitschaft, Elliott und dessen Manner
suchen zu lassen. Benteen behauptete zwar, er habe nicht die Absicht
gehabt, daB dieses Schreiben gedruckt wurde, doch kurz darauf erschien
es in mehreren Zeitungen. 2mi
Der Artikel wurde anonym veroffentlicht, aber als Custer ein Exemplar erhielt, war ihm sofort klar, daB der Bericht von einem der verantwortlichen Manner seines Regiments stammen mul5te. Wutentbrannt
rief er seine Offiziere zusammen und stellte sie zur Rede, die Zeitung
in der einen Hand, eine Peitsche in der anderen. Er ging vor seinen
Untergebenen auf und ab, lieB die Rohlederpeitsche gegen seine Stiefel
klatschen und verlangte zu wissen, wer den Artikel geschrieben habe.
Er schwor, den Verantwortlichen auspeitschen zu lassen.
Benteen trat vor, bat, einen Blick in die Zeitung werfen zu diirfen, und
las den Artikel <lurch. Dann reichte er die Zeitung zuriick. Er zog seinen Revolver, iiberpriifte die Patronen in der Trammel, schob die Waffe wieder ins Holster und sagte, wahrend seine Rechte auf dem
Revolverkolben ruhte: ,,Ich glaube, ich bin der Mann, auf den Sie es
abgesehen haben, und ich bin bereit fiir die versprochenen Peitschenhiebe." Custer war dermaBen iiberrascht, daB er kaum ein Wort hervorbrachte. Er errotete und sagte stockend: ,,Colonel Benteen, wir sehen uns noch, Sir!" Zurn Nachgeben gezwungen, entlieB Custer seine
Offiziere. 201 (Custer sprach Captain Benteen korrekterweise mit <lessen
hoherem Brevetrang - Colonel - aus dem Biirgerkrieg an, so wie auch
er iiblicherweise als "General" tituliert wurde. Dies entsprach den Regeln in der US-Armee. Anm. d. Obersetzers.)
'Custerfreundliche' Historiker haben das Verhalten des Colonels als angemessen bewertet, <loch die Konflikte, die Custers Stab spalteten, blieben ungelost und nagten am inneren Zusammenhalt seiner Truppe. Es
gibt sogar Vermutungen, daB Benteens HaB auf seinen Kommandanten dazu beigetragen hat, daB Custer und mehr als 210 Kavalleristen in
der Schlacht am Little Bighorn im Jahre 1876 fielen. Bei diesem Angriff
teilte Custer seine Soldaten in drei Abteilungen. Die groBte mit 5 Kompanien fiihrte Custer selbst, wahrend Major Marcus Reno und Captain
Benteen kleinere Gruppen befehligten, die sich aus jeweils drei Kompanien zusammensetzten. Benteens Abteilung wurde auf die linke Seite beordert, wahrend Custers Abteilung sich auf der rechten Seite bewegte. Als der Colonel bis auf Sichtweite an das Indianerdorf vorgeriickt war, schickte er eine eilige Botschaft an den Captain, die von W.
W. Cook niedergeschrieben wurde: ,,Benteen. Kommen Sie. GroBes Dorf.
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Machen Sie schnell. Bringen Sie Munition!"
Doch Benteen hatte es nicht eilig. Fiir den Rest seiner militarischen Laufbahn schwieg er sich dariiber aus, wie lange er brauchte, um den anderen Einheiten zu Hilfe zu eilen. Viele Offiziere in seiner Gruppe brannten bereits darauf, zu den anderen Abteilungen zuriickzukehren, als
sie in der Ferne SchuBgerausche horten. Spater berichtete Lieutenant
Edward Godfrey iiber eine Beobachtung, die er wahrend dieser Verzogerung machte: Benteen nahm sich ausgiebig Zeit, die Pferde seiner
Einheit zu tranken; er wartete sogar ,,so lange, daB einige Offiziere unruhig wurden." Die Manner fragten einander: ,,Weshalb liiBt der Alte
(Benteen) uns hier so lange warten?" 202 Erst als Benteen die Mitteilung
Custers iiberbracht wurde, handelte der Captain rasch und entschlossen. Er kam gerade noch rechtzeitig, um dabei zu helfen, die zerstreuten Einheiten von Major Renos Truppenteil zu sammeln, und Benteen
wird der Verdienst zugeschrieben, die erfolgreiche Verteidigung des
Reno Hill, durch die der groBte Teil des Regiments gerettet wurde, geschickt organisiert zu haben. 203
Man konnte Benteen als einen der Kavalleriehelden in der Schlacht am
Little Bighorn betrachten; dennoch bleiben Zweifel und bohrende Fragen. An diesem Tag war die 7. Kavallerie zahlenmaBig so stark unterlegen, daB auch Benteens Einheit wahrscheinlich aufgerieben worden
ware, hatte er schnell gehandelt und ware Custers Abteilung sofort zu
Hilfe gekommen. Es ist moglich, daB Benteens langsame Reaktion ein
Racheakt war - bewuBt oder unbewuBt. Vielleicht wollte er Custer ebenso sich selbst iiberlassen, wie dieser Jahre zuvor Elliott und dessen
Manner im Stich gelassen hatte.
Moglicherweise hat das Massaker am Washita den Ausgang der Schlacht
am Little Bighorn noch auf eine andere bedeutsame Weise
beeinfluBt:Auch vor dem Angriff auf Black Kettles Dorf hatte Custer
die Gegend nicht erkunden lassen und iiberdies sein Regiment aufgeteilt, obwohl er kaum etwas iiber den Feind wuBte. Am Washita hatte
er die Indianer dennoch in die Flucht schlagen konnen, doch am Little
Bighorn kam es fiir ihn zur Katastrophe. Indem er den gleichen Pehler
beging wie am Washita, fiihrte Custer seine Manner am Little Bighorn
gegen einen zahlenmaBig weit iiberlegenen Feind und teilte seine Truppe iiberdies in Abteilungen auf, die zu we it voneinander entfernt operierten, um sich gegenseitig helfen zu konnen - mit der Folge, daB diese
Abteilungen eine nach der anderen vernichtet werden konnten.
Doch nicht nur die Erfahrungen am Washita hatten EinfluB auf die militarischen Entscheidungen der Offiziere am Little Bighorn, es waren
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auch die Indianer selbst: Das Blutbad am Washita durfte fiir sie ein
zusii.tzlicher Ansporn gewesen sein, noch erbitterter zu kii.mpfen. Vermutlich hatten einige Cheyenne, die am Little Bighorn dabei waren,
den Angriff am Washita und die Zerstorung des Dorfes miterlebt, so
dai5 viele dieser Krieger zweifellos begierig darauf waren, am ,,Frauenkiller" Rache zu nehmen.
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Am '1,7. Novem,ber).868 shirm'te die 7. U.S. Kavallerie
unter Lieutenant Colo~el George A.. Custer ein Dorf der
Siidliche;t Cheyenne am Wasliita-FlufS in W~st-Oklahoma
'und.riehtete ein Blutbad an. Man spricht heute von mindestens 103 Toten, iiberwiegend Frauen und ~indei:n.
Das Dorf wurde 'VonBla<;k Kettle gefiihrt, einein· ~ekann:
ten Friedenshauptling, der sich sein Leben lang fiir ein
freundschaftliches Verhiiltnis zum weifSen Mann einsetzte.
Er hatte 1864 das Massaker am Sand Creek iiberlebt, als
Colorado-Miliz sein Dorf trotz aufgezogenem Sternenbanner un4 weifSer Frjedensflagge niedergell}acht hatte.
Am Washi\a, starb er.
. I
G. A. Custer, der 1'Bo_y General'' des Biirger:to;ie$es, hatte
einen Ruf als jugendlicher Help. Er galt als menschenverachten:d, riicksichtslos und eitel, al>er auch als charismatischer Off4ier. Mit dem Massaker am Washi~ begriindete
Custer seinen Ruhm als ·" Jnpiane,rkampfer .. ta:tsachlich
war es sein einziger "grofSer' Sieg" hn Krieg auf ~n
Prarien, und die Tatsache, dafS er einen Trupp sei:Q~s
Regiments unter Major Elliott im SQ(h liefS, s~ dafS dieser
den wiitenden Cheyenne zum Opfer fiel, wurde zur
Quelle standigen MifStrauens d,er anderen Stabsoffiziere.
Bei den Ihdiane:i;n g~t Custer fortan als "frauenmotder".
Dieses Buch dokumentiert dafi grausaine Gesche)le ain
Washita, dessen Hinte,rgriinde und die handelnd.en Personen sorgfaltig Ul\d engagiert mit einer Vielzahl von
Augenzeugenbelegen. Eine wissenschaftlich fundierte,
spanneq.d und bewegend zu lesend'e StuCiie.
*
Dr. phil. Albert Winkler ist Historiker, Dozent fiir Geschichte und Archivar an der Brigham, Young niversity .
in Utah. Er erwarb M. A. Grade in Geschichte und Biblio- ·
thekswissenschaften an d~r Uta.l}. State University, der
Catholic University of Amerkarund der Brigham Young
University. 1987 wurde er mit dem Dale L. Morgan Award
und 1993 mit dem Military History Award fiir seine historischen Arbeiten ausgezeichnet. Wie seine Bi,icher "Das
Massaker am BarenflufS", "Der Ute-Kdeg" und
"Mormonen Trail' entstand auch diese,: Te;xt exklusiv fiir
aen Verlag fiir A'.me~ikanistik.
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